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CURIA GENERALITIA
LITTERAE SUPIRIORIS UI?NERALIS
Roma , 18 de Febrero de 1991
Fiesta del Beato Fco. Regis Oct
A la Congregacidn

Mis queridos Cohermanos,
;La gracia de Nuestro Senor sea siempre con nosotros!
Durante la tlltima Asamblea General se propuso que el Superior General v su Consejo contempiaran la posibilidad de redactar
una Ratio Formationis para nucstros Hermanos. En varias reuniones del Consejo se discutio csa cucstion. Sc tomo la decision de invitar a los Visitadores v sus Consejos a quc presentaran sugerencias
para el contenido de este documento. Algun tiempo nias tarde el
Consejo General presento una primera rcdaccion del documento
a los Visitadores v sus Consejos, pidiendoles que to cstudiaran e
hicieran comentarios al misnm. A la luz de las sugerencias recibidas se escribio el texto final, que ahora con satisfaccion y gozo presento a la Congregacion.
De antemano les digo quc el Consejo General no considera el
presente documento como un tratado completo, que cubra todos
los aspectos dc un Programa dc Formacion para nuestros Hernianos. Recuerden que ya tenemos una Ratio Formationis para el Seminario Interno, en la que se exponen los principios generales de la
formacion vicenciana. Y que, aunque nucstros Hernianos no pasan
por un Seminario Mayor, en la Ratio Formationis que se redact()
en 1988 para los aluninos de nucstros Seminarios Mayores se
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Ci ucnttan nuichus principios utiles, aplicables a la formacion de
nuestros Ilertn;uws.
El presente documento intenta proyectar luz, tanto sobre la
vocacion de los Hermanos, que es una vocacion especial, como sobre
ciertos aspectos de su formacion que merecen especial atenci6n.
Setala direcciones sin descender a detalles. Es un documento que
pide una reflexion hecha en la oracu)n, si sc espera que produzca
la riqueza que en cl se contiene. El documento es, sobre todo, una
expresi6n - si hien inadecuada - de la estima en que la Congregacion tiene la vocacion de sus Iermanos, con los que comparte
la vocacion comtin de la Congregacion, a saber, el seguimiento de
Cristo, Evangelizador de los pub res.
Personalmente me siento feliz al tener esta oportunidad de
agradecer a nuestros Hermanos su scrvicio a Dios en la Congregacion, y de poder dirigirles a ellos las palabras que San Vicente escribi6 en una ocasion a tin Hermano:
"Animo, mi querido Hernrano. Pido a Nuestro Senor, a El, que
le ha guardado ... que lleve a cabo en Usted sus eternos designios. El desea, sin dada, tenerle en su propia casa v hacerle
todo suyo en el tiempo yen la eternidad " (COSTE 111, p. 508).
Con la expresion de mis mejores deseos, quedo, en el amor de
Nuestru Senor,
su almo. Cohermano,

A-t
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... un documento que pide una refl'e-

xion hecha en la oracion, si se espera
que produzca la riqueza que en el se
contiene ...

UOCUMENTUM CONSILII GENERALIS

HERMANOS PARA LA MISION

1. LA CONGREGACION CONS TA DE. CLERIGOS Y LAICOS

1. San Vicente quiso que la Congregation la Mision constara
de clerigos y laicos (RC 1, 2). Varias veces manifesto su aprecio por
el Hermano v puso de relieve el valor de su presencia y de su trabajo en la Mision y para la Mision.

2. La Congregacion de la Mision ha mantenido siempre el aprecio por el Hermano y se ha esforzado, sobre todo en los 61timos
tiempos, por integrar al Hermano to mas plenamente posihle en
su vida y mision, eliminando las barreras que to impedian y of"reciendo al Hermano el acceso a una me.jor preparation espiritual,
cultural y profesional.

3. La Asamblea General de 1986 vio la necesidad de reflexionar mas profundamente sobre la vocation del Hermano y echo de
menos algunas orientaciones mas precisas v apropiadas para su
formation. Estas preocupaciones se concretaron en dos Lineal de
AcciOn:

* Presentar con mayor claridad la identidad del Hermano en
la Congregacion de la Mision.
* Redactar , en cuanto sea posihle, una Ratio Fornrationis para
los Hermanos.

4. El interes de la Asamblea General de 1986 por los Hermanos ha impulsado a algunas Provincias a reflexionar sobre la vocation del Hermano en cl actual contexto social y eclcsial, y a desarrollar programas para su formacion, incluso a nivel interprovincial. El Superior General v los Asistentes Genet-ales han estudiado
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la situation actual de los Hermanos en la Congregacion , sirviendose de estadisticas fiables, y han meditado sobre la identidad
de la vocacion del Hermano. Fruto de esta reflexion fue el documento que se envio a todos los Visitadores en abril de 1989 recahando de ellos su parecer , segtin se indicaba en la carta del Superior General.

5. Los Visitadores que respondieron estan, en general, de
acuerdo con el contenido del documento. Algunos de cllos hicieron validas observaciones, referentes tanto a la identidad como a
la formacion.

6. En el consejo tenido el mes de septiembre de 1990, el Padre
General , despues de haber oido el parecer de sus Consejeros, decidio no redactar una Ratio Fornrationis, propiamente tal, para los
Hermanos , porquc se corre el riesgo de hacer algo inutil, dada la
diversidad de situaciones de los Hermanos en las distintas Provincial de la Congregacion.

7. En lugar de la Ratio Forrnationis, el Padre General y el Consejo General creyeron oportuno ofrecer a las Provincias algunas
aclaraciones sobre la identidad de la vocacion del Hermano y algunas orientaciones generales conccrnientes a su formacion. Las Provincias, si to juzgan conveniente , pueden hater sus propios programas de formacion para los Hermanos , a la luz de dichas aclaraciones y orientaciones . El Padre General y los Consejeros Generales
creen que con este breve documento responden sul icienternente al
deseo de la Asamblca General de 1986.

II. LAICO CONSAGRADO PARA 1.A MI SIGN

8. Consecuentes con los deseos de la Asamblea General de 1986,
el primer paso que la Congregacion debe dares ahondar en la identidad de la vocacion del Hermano de la Congregacion de la Mision.
La vocacion del Hermano hay que verla en si misma, como un don
de Dios, con contenido propio, como complemento de la vocacion
cristiana.
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9. El carisma vicenciano , como el carisma de todo Instituto
aprobado por la Iglesia , tiene su indole propia , su propio modo de
lograr la santidad y de hacer apostolado (cf. MR 11, 12 ). Las caracteristicas del carisma vicenciano perfilan la condicion cristiana fundamental del Hermano , de tal manera que el Hermano no es un
simple cristiano laico, ni tampoco es un simple cristiano consagrado
por la profesion de los consejos evangelicos.

Identidad del Hermano
10. Estas afirmaciones no son puramente teoricas. Exigen el Magisterio dc la Iglesia to ha manifestado en diversas ocasiones
(LG 44; cf. CD, 33, 35, 1, 2)-, que se preste una atencion especial
a lo que es propio de cada vocation y de cada carisma , para no privar a la Iglesia de las inconniensurables riquezas que cl Espiritu
le concede mediante la variedad de sus dones.

11. Una description de la identidad de la vocation del Hermano
de la Congregacion de la Mision puede ser la siguiente:

El Hermano de la Congregacion de la Mision es un cristiano
que, fiel a su bautismo y en respuesta a la Ilamada de Dios,
se consagra , sin perder su condicion laical, en la Congregacion de la Mision , para imitar y seguir a Cristo evangelizador de los pobres , conforme al carisma de San Vicente y en
comunion con los demas miembros de la Congregacion de
la %lision.

12. Un estudio detallado de los elementos antes indicados permitira conocer mas profundamente la identidad del Hermano de
la Congregacion de la Mision y evitar una vision parcial de la misma.
Algunos creen que, por no haber tenido presente el pensamiento
de San Vicente sobre los Hermanos y su comportamiento con ellos,
la vision del Hermano que mas ha prevalecido en la historia de la
Congregacion ha sido la del Hermano prestador de determinados
servicios.

13. Sea lo que fuere de la vision historica del Hermano, urge
reflexionar hoy sobre la relation entre la laicidad consagrada del
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Hermano y su quehacer en la Congregacion de la Mision, a fin de
tener una idea cada vez mas clara de la identidad de la vocacion
del Hermano misionero vicenciano y de su mision. El ser del Hermano en la Congregacion de la Mision es el punto de partida de
su quehacer.

Mision del Hermano
14. Mision v vocacion son dos aspectos de una misma realidad. Dios siemprc llama para algo. En toda vocacion existe una
mision . Entendemos por mision del Hermano sus quchaceres espirituales, comunitarios y apostolicos.

15. La consagracion laical a Dios en la Congregacion de la
Mision exige al Hermano - como a los Clerigos de la misma - "procurar con todas sus fuerzas revestirse del espirita de Cristo, para
adquirir la perfeccion correspondiente a sit vocacion y dedicarse a
la evangelizacion de los pobres"mediante las tareas propias del Hermano , a tenor de las Constituciones v Estatutos de la Congregacion de la Mision (cf. RC 1, 2; Const . art. 1).

16. Se aplica al Hermano todo lo quc el fin de la Congregacion establece. Un aspecto, sin embargo, hay que tcner muy en
cucnta: leer todo lo quc el fin de la Congregacion establece en
las Constituciones desde la laicidad consagrada del 1-lermano. Partiendo de esta perspectiva surgiran aspectos dignos de consideracion, tanto en lo que se refierc a la formacion, a la vida espiritual,
y a la tarea apostolica del Hermano, como a su presencia en la
comunidad.

17. Desde el punto do vista de la laicidad consagrada del Hermano, y supucsta la formacion pcrtinentc, es mucho lo que el puede
hacer para la Mision vicenciana:

* Puede hacer suyos los servicios que la Iglesia pide a todos
los laicos: trabajar para que el mensaje divino sea conocido por
todo el mundo; dar testimonio do Cristo; catequizar; mover a los
hombres a glorificar a Dios con el burn ejemplo y juzgar los problernas a la luz de Cristo (cf. cc. 225, 228, 229, 231).
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* Puede contribuir a la Mision prestando los servicios propios
de los ministerios laicales.
* Puede desempenar profesiones laicales muy aptas para la
labor evangelizadora de la Congregacion, bien como complemento
de la labor de sus hermanos, los sacerdotes, bien como quehacer
directamente confiado a el.

Las nuevas perspectivas que se abren al Hermano no quitan
valor a los trabajos domesticos tradicionales , mediantc los cuales
los Hermanos han prestado muy buenos servicios a la Mision, han
dado ejemplos extraordinarios de humildad y de vida sacrificada.
Nunca la Congregacion pods agradecer suficientemente a los Hertnanos estos servicios.

III. RE TOS A LA (Y)NGRI.GACIVN

18. Varios son los desafios que la presencia y las tareas del
Hermano plantean a toda la Congregacion:

* I. Como ver, sentir y estimar hoy la presencia y el quehacer del Hermano.
* 2. Como aceptar con coda normalidad cn la comunidad ]as
diferencias que surgen necesariamente entre la actividad del Sacerdote y del Hermano, entre las exigencies de la condicion laical del
uno y la clerical del otro.
* 3. Como crear espacios propios para el Hermano en los
proyectos comunitarios y provinciales.

19. Hoy nos gustaria ver al Hermano de la Congregacion
de la Mision como un hombre profundamente evangelico, como
laico consagrado, convencido del valor de su vocacion, desahogadamente encajado en la vida comunitaria, realizando menesteres
varios, segun su capacidad y formacion, scan estos menesteres
manuales, pastorales, ministeriales, administrativos, educacionales, etc., con la condiciein de que esten en conformidad con el
fin de la Congregacion y se Ileven a cabo segun el espiritu de
la niisma v dentro de los provectos misioneros locales o provincialc".
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IV. PROMOC/ON Y FORMACION DEL HERMANO

Promocion de la vocacion del llermano
20. Solo desde la vision correcta y de la estima autentica de
la vocacion del Hermano se puede hacer una honrada y convincente
promocion de la misma. Parece que la vocacion del Hermano esta
despuntando en algunas Provincias. Las estadisticas dicen quc el
hecho es todavia timido y que no se da por igual en todas las Provincias de Ia Congregaci6n.

21. Son varias las Provincias que confiesan haber hecho poco
en la promocion de la vocacion del Hermano . No olvidemos to que
dice san Pablo: Dios da el incremento , pero somos nosotros los que,
fieles at desco de San Vicente , debemos sembrar y regar (cf. I Cor
3, 6-8). La exhortaci6n del Senor: "La mies es rnucha, pero los obreros son pocos , rogad at dueno de la mies para que envie obreros a
su n:ies" ( Lc 10,2 ) tambien vale cuando se trata de la vocacion del
Hermano.

22. En la promocion de la vocacion del Hermano se debe cuidar su imagen. Esta debe ser atrayente y actualizada, ya que, como
se dijo en la Asamblea de 1986, la imagen tradicional del Hermano
no atrae at hombre de hoy, ni siquiera a los dotados de convicciones de fe.

Formacion del Hermano
23. Como dijimos at principio, no se trata de redactar una Ratio
Formationis como las quc se han hecho para el Seminario Inter-no
y Seminario Mayor de la Congregacion de la Misi6n, sino de dar
algunos criterios orientadores mas bien gcncrales.

1. Metas de la for nacion del Hermano
24. La lornracion del Hermano debe estar orientada a hacer
de el un hombre:
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* sensible a los propios valores humanos, capaz de desarrollarlos con humildad y generosidad;
* consagrado, decidido a vivir teologalmente, dado a la oracion y fief a sus compromisos evangelicos, segirn la doctrina y espiritu de San Vicente;
* misionero, entusiasmado por su vocacion, amante de la Congregacion y fief a la mision apostolica que se le confia;
* comunitario, capaz de contribuir con su ejemplo, colaboracion y participacion a la marcha de la comunidad.

2. Contenidos de la formacion del Hermano

25. Toda formacion debe abarcar los campos consabidos, debe
ser una formacion humana, cultural, espiritual, apostolica, profesional, dentro del marco de la formacion vicenciana. Toda formacion, cn cualquiera de los campos mencionados, esta condicionada
a la situacion real de la persona del candidato a Hermano. Pueden
pcdir ser Hermanos hombres maduros humana y profesionalmente.
La formacion quc estos mas necesiten sera probablemente la espiritual, la apostolica y la comunitaria. Otros, en cambio, pueden
tener necesidad de aquella formacion sin la cual el candidato a Hermano no podra alcanzar la madurez requerida para asumir responsablemente los compromisos espirituales, comunitarios v apostol icos.

26. Desde este punto de partida, puede ser valido gran parte
de lo cstablecido en la Ratio Forinationis para el Seminario Interno
(cf. VINCENTIANA 3(1983) y en la Forrnacion Vicenciana para el
Seminario Mayor de Ia C. M. (cf. VINCENTIANA 2(1988).

27. Terminamos este documento sobre los Hermanos recordando lo quc dejamos insinuado a] principio, es decir, la estima
en que San Vicente tuvo las cualidades de los Hermanos, Ia atencion que les presto y como ]as aprovecho para la Mision. En tiempo
de San Vicente hubo Hermanos quc hicicron de secretarios (Ducourneau y Robineau); dc cnfcrmeros v cirujanos (Alejandro y Pattc respectivamente); de intermediarios do San Vicente en las obras de
la Caridad (Regnard y Parre); un Hermano fue mArtir en At-gel, el
Hermano Francillon, puesto en la boca de un canon el 6 de julio
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de 1688. Citamos solamente algunos ejemplos de los machos que
podriamos citar, no solo de los Hermanos que vivieron en tiempo
de San Vicente, sino de los que han vivido y viven consagrados plenamente a la Mision.
28. Tambicn merecen ser recordados los bellos sentimientos
que San Vicente manifesto en la conferencia de 13 de diciembre
de 1658, at hablar de las mutual relaciones entre los distintos miembros de la Congregacion:
"Todos (Sacerdotes y Hermanos) hemos traido a la Cornpania
la resolucion de vivir y de morir en ella; hernos traido todo
lo que sorrtos, el cuerpo, el alma, la voluntad, la capacidad,
la destreza y todo lo demds.;Para que? Para pacer to que hizo
Jesucristo, para salvar al mundo. ;Como? Por medio de esta
vinculacion que hay entre nosotros y del ofreciriento que
hernos hecho de vivir y morir en esta Cornpalia y de darle
todo lo que somos y todo lo que hacemos» (XII, 98; ES XI,
402).
Roma, 5 de diciembre de 1990
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES et CONFIRMATIONES
Dec., 1990 - Apr., 1991

DIES-NOM I' \

OFFICIIIM

DOMES

PROVINCIA

22 Dec. /990
KOCH Bernhard

Visitalor 2i3

Costaricana

Visitalor U3

Flun)Inensis

16 jan.
FERRE[RA Alpheu Custodio

19 feb.
GIORNELLI Giuseppe

Superior 33

Perugia 6°

Romana

VASQUEZ Daniel

Superior 33

Guaranda 8°

Columbi<e

ROMO Benjamin

Visitator V6

Mexicana

WYPYCH Stanislaw

Visitator 2r'3

Polonia

AZNAR Manuel

Visitator l13

Portoricana

/2 apr.
KANGLER Franz

Consultor 23

Austritc

TREYER Johann

Consultor 2'3

Austria

SCHINDLER Eugen

Consultor 1'3

Austria

KROLL. Karl

Consultor 113

Austria

CALZADA Teodoro

Consultor 1/3

Portoricana

PRADO Manuel

Consultor 1/3

Portoricana

BURGOS Faustino

Consultor 1 `3

Portoricana

OLIVERAS Evaristo

Consultor 1'3

Portoricana

LOZANO Ignacio

Consultor 2.1

Mexicana

ALCARAZ Manuel

Consultor 1'3

Mexicana

BLAZQI:EZ Miguel

Consultor 11'3

Mexicana

ANDRADE Pedro

Consultor 1'3

Mexicana
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NECROLOGIUM
Feb.-Apr., 1991
OI3ITl'S DOMIJS

AFT.

NOMEN

CO\DI(IO

7

FROMENTIN Henri

Sacerdos

4.2.91

8

MELVIN Edward J.

Sacerdos

18.2.91

9

ARAGON Benito

Sacerdos

10

RIERA Jose

II

O'MALLEY Comerford

12

WALSH J ohn A .

Sacerdos

3.3.91

13

GRACIA E . Jose

Sacerdos

26.3.91

14

JANKA Jean- F.

Sacerdos

3.4.91 Meiz 8°

71

54

15

BECKER Joseph L.

Sacerdos

6.4.91 Philadelphia /0

88

68

16

CAWLEY Robert P.

Sacerdos

25.4.91

Philadelphia 1*

57

36

17

IIOGAN Joseph E.

Sacerdos

26.4.91

Jamaica 10°

76

54

18

KIEFFER Jean - Paul

Sacerdos

27.4.91

Paris 1°

94

70

19

CSER Gabriel Emericus

Frater

10.4.91

Ilungarica

77

41

1.4.91

Krakcity 9°

No

VOC,

Paris 1°

90

Philadelphia 1'

77

68
55

24.2.91 Madrid 1'

93

75

Sacerdos

25.2.91 Lima 1'

84

68

Sacerdos

27.2.91

Chicago 4°

88

70

Niagara 13°

68

47

Pamplona 15°

58

36

20

TRZONE K Roman

Sacerdos

43

15

21

NEVES Jose

Episcopus

30.4.91 Assis

89

71

22

SWIERCZEK Wendelin

Sacerdos

23.4.91 Curitiba 1'
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STATISTICA C.M.
anno 1990

Dornorum et personarunt incipience arvto 1991, die 1° mensis iarurarii, noun numerie(v;
neo-preshvierorum et neo-incorporatortaon elenclucs necnon defunclorton con f ratrurrc
anno 1990 percurrente.

Tabularum compendium " vocum " conventionale

Dms :

Domus

TOT.adnt.

Totten admissorum

Ep.

Episcopi

TOT.Sod.

Totum Sodalium

adP.

ad statum Preshv-

Pbr.

Presbvteri

Dc.pm.

Diaconi permanentes

Ftr.inc .

Fralres incorporati

adF. :

ad statum Fratrum

Std.inc .

Studeniesincorporari

Neo-inc.

:

Neo-incorporati

TOT.inc . :

Tot um incorporator um

Neo-Pbr.

:

Neo-Presbvteri

Icr'or'urn
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TABULA STATISTICA
CONGREGATIONIS MISSIONIS
(anno Dni. 1990)
o
I nc. Pbr .IPbr.IFtr.

OmsEp
.IPbr. ppm.Iinc. Iinc.
CuG 11
=

-1
1

12 1

inc IadP. ads

2 - 14 1 -1 -1

2

2

-

14

-

-

14

14

MAD

9

1

61

-

3

-

65

17

2

19

84

AET

4

1

20

-

1

1
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SPIRITUALITAS

S. VINCENZO E S. LUISA : IL CAMMINO
PARALLELO DI DUE SANTI PER LA
SALVEZZA DEI POVERI
1. DUE SEGNI DAL CIELO
1. Per la salvezza dei poveri
La maturazione spirituale di S. Vincenzo e quella di S. Luisa
seguono percorsi diversi ma hanno in cornune t'evidenza di un intervento straordinario di Dio the sblocca le penose incertezze del
loro spirito cd apre ad essi ]a via delta santita e delle grandi realizza•z.ioni apostoliche. Questi due folgoranti interventi dall'atto sono
per S. Vincenzo la predica di Folleville (25 Gennaio 1617) e per S.
Luisa la Rivelazioue dello Spirito nella Pentecoste del 1623.
Nei 1617 Vincenzo da quasi un decennio si e liberato da ogni
residuo di lusinghe mondane. Ha affrontato eroicamente it disonore delta calunnia (1609); si e caricato suite spalle le tentazioni
di un Teologo turbato nella fedc; ha sopportato per tre anni it peso
dell'angoscia religiosa. Ora e tutto teso at compimento delta volonta
di Dio. Lavora per le animc netts terre dci Gondi e nella Parrocchia di Chatillon-les-Dombes, ma percepisce di lavorarc net provvisorio, pur spendendosi senza riserve. Uomo delta concr'etezza, sa
the Dio e presents nella Storia e parla attraverso gli avvenimenti
umani , per chi ha imparato ad ascoltarc c discernere la sua voce.
Attendc con pazicnza l'ora di Dio, e I'ora di Dio gli si rivela cosi:
25 Gennaio 1617, un peccatorc inveterato, gravemente amrnalato,
the gli capita di assistere, si riconcilia con Dio proprio agli ultimi
rantoli . E un contadino the tutu ritenevano csemplare, mentre si
trovava sull'orlo delta perdizione quando Vincenzo raccoglie Ia sua
confessions. Ora, approdato miracotosamcntc alla salvezza, it rrroribondo, in un impeto di riparazione, rivela a tutti i prcsenti to stato pictoso delta sua anima. Noi avremmo tirato tin sospiro di sollievo, stupiti e soddisfati di esscrc stati strurnento delta misericordia di Dio, e ci sarcmmo fcrmati li. L'Abbiarno fatto altrc volte, forse
pcrche siamo pronti ad accogliere i peccatori quando li incontriamo sui nostri passi, ma poco disposti a ricercarli; o forse perche
ci fermiamo all'episodio isolato senza coglierne it segno, 1'appello
divino the esso racchiude. Vincenzo no. Quell'episodio per Iui non
e un caso; e un documento tcrribitc, uno "spaccato" she si affac-
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cia sull'agghiacciante scenario di miseria, ignoranza e peccato entro it quale si move tutta una massa di contadini abbandonati alla loro sorte. "Mio Dio, i poveri muoiono di fame e si dannano!".
Da questo grido di dolore nasce la predica di Folleville e nasce la
Missione per it popolo della campagna. L'ha voluta e creata Dio stesso, ripetera cento volte Vincenzo.
Luisa De Marillac dalla nascita fino al 1623 ha passato ben piu
di una tempesta. La vita non e stata mai tenera con lei, sballottata
qua e la da un destino the non le ha mai concesso di prendere l'iniziativa.
Mai le e stato permesso di prendere in mano la propria vita
per dirigerla secondo gli impulsi del cuore, peroffrirla liberamente e gioiosamente a Dio. A Dio ha potuto offrire solo lacrime e crisi
a ripetizione. Senonche per Luisa la crisi non e un principio di ccdimento, ma l'inizio di un combattimento al quale non si sottrae
mai; e cos! vince le sue battaglie senza nemmeno saperlo, anzi con
la convinzione di averle perdute tutte, per sua colpa.
Mel 1623, a 32 anni, si ritrova religiosa mancata, sposa sfortunata e madre poco felice. Ma Luisa non si volta mai indietro a rimpiangere nulla; nel suo passato cerca solo i peccati da accusare con
estrema umilta e turbamento eccessivo. Per it resto e proiettata
sempre verso l'avvenire, nell'attesa dell'ora di Dio. Coltiva con vera passione la sua formazione teologica, non per curiosity intelletWale, ina per irnmergersi nel mistero di Dio e adorando con ('anima the si dilata sempre piu nella contcmplazionc dells verita divine.
Se Vincenzo e attento ai segni di Dio the agisce nella Storia
e parla attraverso gli avvenimenti umani, Luisa e attenta maggiormente ai segni di Dio the si rivelano aII'anima; it suo ascolto e
quindi piu intimo, piu silenzioso. Ora i segni, le parole di Dio, si
depongono nell'anima con mano cosi leggera the bastes un nonnulla per cancellarli irrimediabilmente o per soffocarli ncl groviglio di tante altre voci the vengono dal mondo. Per questo Luisa,
da tutta la vita, si e quasi estenuata a fare spazio a Dio nel suo
cuore con 1'esercizio di uno spogliamento the potremmo definire
quasi spietato. Ecco, con le sue stesse parole, con quali disposizioni d'animo inizia un ritiro spirituals: "disiacco generale da tutte le creature e per/ino dalla dolcezza della presenza di Dio" (Riccardi, pag. 214). Dove si vede the it distacco dalle creature lo sente, e dove la presenza di Dio non e un arido concetto teologico,
ma una verita vivente the le lascia nell'anima un the di dolce,
di urnile, di casto. Anche da questa dolcezza dell'anima interide
staccarsi. Ma poiche e anche un'anima umilissima, essa sottopone i suoi propositi al vaglio dei Sacerdoti the Dio affida alla sua
anima, come ella stessa scrive.
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"Dio mi fa la grazia di stimare e riconoscere come buoni e migliori i pareri degli altri, anche se sono del tutto contrari ai
rniei ".
Nella contemplazione del mistero Trinitario, fondamento di tutta la sua teologia, probabihnente la Persona Divina the per uttima
Luisa ha cercato di approfondire con to studio c la meditazione e
quella dello Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, come lei
stessa to definisce. Per questo gli ha riservato un affetto piu tenero; un affetto da adulta, the e piu ardente di un affetto infantile.
2. Nel tormento dcl duhhio
E stato scritto autorevolmente the Luisa fu una rnistica dello
Spirito Santo (Riccardi, XXII). Alto Spirito Santo ella si rivolge in
una delle ore piu tremende del suo spirito, the poi sara l'ora decisiva, quella delta grazia. V. it 25 Maggio 1623, festa dell'Ascensione. Luisa e letteralmente prostrata da una bufera di dubbi e di angosciosi
stati d'animo the esigono una soluzione immediata e radicale.
Questi i nodi chc la tormentano ed esigono di essere sciolti at
piu presto:
1 ° Convinzione di dover abbandonare it marito per riparare a
un presunto voto infranto e rendersi libera di dedicarsi a Dio e at
prossimo.
2° Ripugnanza ad accettare una nuova direzione spirituals, dato the le sarebbe venuto a mancare it suo attuale Confessore, Mons.
Pietro Carnes, Vescovo di Bellew. Ripugnanza the attribuisce a ccccssivo attaccamento verso it proprio confessore. Indubbiamente
Luisa era affezionata a Mons. Camus it quale, net turbamcnto (let
suo spirito, si aggrappava come un naufrago a una tavola galleggiante sul mare in tempesta. Probabilmente ne apprezzava anche
l'ingegno, la conversazione fiorita, la prestanza fisica. Ma era un
bisogno dell'anima, nient'altro. S. Vincenzo dira, dopo la morte di
lei, di non aver incontrato mai un'anima piu pura nella giovinezza,
net matrirnonio e nella vedovanza; the Luisa non aveva mai concesso un fremito alle pretcse delta carne e the per tutta la vita le
si sarebbe potuto rimproverare solo quatche "impazienza", qualche "vivacity", da non potersi classificare nemmeno tra i peccati
veniali (Conf. 118). Ma in Luisa era tanta la disistima di se the temeva di camminare sempre sull'orlo dcl peccato mortals.
3° E c'e ancora un dubbio. Ma e proprio vero the I'anirna e immortals? Che esiste I'eternita? Se non fosse vero, perche soffrire?
Perche lottare? Esiste davvero una Provvidenza? E Dio esiste? NelI'esporre per scritto i suoi dubbi, Luisa non si domanda esplicitamente, crudamente: esiste Dio? Esiste la Provvidenza? Le sarebbe

92

parso irriverente e blasfemo esprimersi in termini cosi espliciti riguardo a Dio. Ma dal tono delta risposta the lo Spirito Santo le comunichera: "Dio c'e", not comprendiamo the la tentazione colpiva
proprio it fondamento della fede: 1'esistenza di Dio.

3. La luce dello Spirito disperde le tenebre
Una cosa ci sorprende in Luisa: la sobriety del linguaggio con
cui esprime i suoi dubbi: nessuno sfogo intemperante e incontrollato, ma un nobile senso della misura, quasi dovcsse stilare un'analisi clinica dei suoi mall interni dei quali non fa mai carico a nessuno, ma solo a se stessa. E cosi mentre tutto sembra crollare nel
suo animo, essa trova la forza di programmare un impegnativo ritiro spirituale di nove giorni e I'entusiasmo di spcrarc nella luce
dello Spirito Santo. La lucc viene, improvvisa e folgorante, it giorno della Pentecoste, 4 Giugno 1623, mentre ascolta la S. Mcssa. E
una irruzione di luce, ma anche premonizione della volonta di Dio
su lei, chiamata a una missione the Dio stesso le affida. Al centro
della rivelazione c'e t'affermazione perentoria dell'esistenza di Dio,
anche se Luisa la riferisce al termine del suo racconto. Se Dio c'e,
c'e anche la sua Provvidcnza e tutto ha un senso. Ha un senso, anzi
e un dovere, rimanere col marito at quate e legata da un Sacramento; hanno un senso Ic dolorose vicende della vita passata perche
sono state una preparazione al tempo in cui le sarebbe concesso
di emettere i voti di poverty, castita e obbedienza insieme ad altre
persone con le quali si sarebbe dedicata a soccorrere it prossimo
in un luogo the non sarebbe it convento. Un nuovo Sacerdote avrebbe preso la direzione della sua anima, ma non subito. Un Sacerdote the aveva gia incontrato e dal quale si sentiva tutt'altro the attratta. Luisa non e nernmeno sfiorata dal dubbio the questa lace
dall'alto Ic venisse concessa in premio delle sue huone disposizioni. L'attribuiscc all'intercessione di S. Francesco di Sales, suo confessore e maestro, morto un anno prima (1622), the ella venerava
come un santo e at quale credeva di dovere altrc grazie divine the
non specifica.

4. 11 pro - memoria Bella visione
Ma esaminiamo pia da vicino la visione di Luisa net racconto
the essa ce ne ha lasciato. Non c'& dubbio the ci troviamo in presenza di una "visione intellettuale", fatta cioe non per immagini,
ma per concetti. La Teologia Mistica conosce questo tipo di interventi divini la cui autenticita puo essere garantita da un Sacerdote esperto in fenomeni mistici e confermata dai frutti di belle the
ne derivano (tutte condizioni the si sono verificate per Luisa).
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Concluso questo grande momento di grazia, Luisa si affretta
a mettere in scritto quanto ha percepito chiaramente nella sua anima. Lo fa con quella sobriety di linguaggio, con quel senso della
misura the si e sempre imposto, nonostante la sua esuberanza affettiva, e con 1'ordine preciso e quasi meticoloso the le e connaturale. Scrive su un foglio qualunque perche non si e mai data I'aria
di comporre it suo diario spirituale in un he] quaderno, quasi dovesse cadere in contemplazione davanti ai suoi sentimenti e alle
sue esperienze spirituali. Scrive rapidamente, in fretta, come dimostra la grafia, quasi temesse di perdere anchc un dettaglio di
cio the lo Spirito Ic aveva fatto vedere e sentire. Luisa percepisce
the dopo quel contatto divino la vita cambiera aspetto; angoscc e
tormenti the hanno turbato la sua anima scompariranno, tutto sara appianato; e se qualche ansieta del passato dovra affiorare, non
le manchera la luce per acquietarla. Ha ripiegato in piir parti it foglio sul quale ha annotato i punti essenziali della "rivelazione" e
se lo conserva a portata di mano, o in tasca o net cassetto, o nella
horsa, per essere in grado di confrontarsi in ogni momento con la
parola di Dio e la luce dello spirito. Se dovesse insorgere qualche
dubbio nella sua mente, la soluzione e pronta: e scritta in qucl prezioso foglietto.
Non possiamo dire the dopo la luce di quella Pentecoste Luisa
sia totalmente un'altra. Dio non distruggc la natura, perche anche
la natura e grazia; la sublima, conservandole Ic sue caratteristiche.
Si puo dire invece the Luisa sia guarita come e guarito un convalescents the tuttavia ha bisogno ancora di cure. Per questo non potra fare a meno di un Direttore Spirituale the sia un vero uomo
di Dio. Questo Direttore le viene indicato dallo Spirito Santo e confermato dal suo ultimo Confessore, Mons. Pietro Camus: sara it Signor Vincenzo.
5. Con S. Vincenzo sulle strode di Dio
Vincenzo e Luisa si erano gia incontrati, forse attraverso S.
Francesco di Sales o Pietro Camus o in casa di amici comuni; ma
non si erano piaciuti. Luisa aveva ravvisato in Vincenzo un uomo
dalle maniere forti e un po' rudi c dalla spirituality austera, tanto
distante dally dolcezza di Francesco di Sales e dalla finezza aristocratica e un po' cerimoniosa di Mons. Camus. A sua volta Vincenzo aveva intravisto in Luisa uno spirito complicato, perennernente
insoddisfatto, the gli avrebbe sottratto tanto di quel tempo the intendeva dedicare alla "missione". Ma ben presto l'uno scoprira nelI'altro meravigliose ricchezze spirituali the avrebhero potuto mettere in comune per la gloria di Dio e per it bent delle anime, tanto
pii the questa collaborazione appariva voluta e benedetta da Dio.
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Luisa si mise interamente sotto la guida di Vincenzo come discepola umile, obbediente e sempre disponibile. II tono delle sue lettere mette in evidenza la sua docilita mista a tenera devozione, come traspare da queste espressioni che ricorrono spesso sotto la sua
penna: "prego la bontd vostra...la carita vostra...".
A sua volta Vincenzo non la considera solo come sua umilc discepola, ma anche come un'anima previlegiata che Dio gli affida
perche la sostenga nelle difficolta e la ascolti come collaboratrice
e ispiratrice nelle opere di Dio. Per tutta la vita Vincenzo e Luisa
si sentiranno legati da un affetto schietto e profondo, che esclude
it fremito dei sensi, !'amore da cavallo, come lo definisce Vincenzo, ma riempie it cuore perche it voto di cast ita non e disamore per
tutto e per tutti, non e deficienza affettiva, aridita, frustrazione,
ma dilatazione del cuore che, essendosi negato a una creatura sola, e libero di donarsi teneramente a tutti. Amore a] di sopra di ogni
banalita, quello di S. Vincenzo, ma schietto, costante, offerto a una
creatura che ne ha bisogno. Nei 1628 egli chiude una lettera a Luisa con queste tenere espressioni:
"abbiate cura della vostra salute per amore del Signore ...sento aumentare in me it desiderio di vedervi santa. Addio , figliu
rnia. II Signore vi dia la huona sera".
Esattamente 27 anni fa Papa Giovanni, dalla finestra del Palazzo Apostolico, mandava una carezza a tutti i bambini, prima
che si mettessero a lotto. Commosse tutto it mondo. Come vogliamo chc non si commovesse Luisa al saluto delicato e affcttuoso
di Vincenzo?
Ma torniamo a quella Pentecoste del 1623 che immerse Luisa
nella luce dello Spirito Santo. Quella data le rimarra sacra per tuna
la vita e ogni anno la celebrera preparandovisi con una novena durante la quale cerchera di riprodurre tutte quelle eondizioni interiors chc avcvano preparato I'irruzione dello Spirito nella sua anima ottenebrata dal duhhio, e cioe: spogliamento totale di sc stessa
da tutu gli affetti, perfino dalla gioia della S. Comunione, per presentarsi all'ultimo giorno affamata e assetata di Dio. Tra gli scritti di Luisa potremmo isolare un numero notevole di pagine che sono un inno allo Spirito Santo, teologicamente esatto e umanamente traboccante di affetto. Limitiamoci a queste due invocazioni:
"0 Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, venire a purificare e abbellire 1'anirna mia of finche piaccia al mio Salvatore e io possa riceverlo a sua gloria e a mia salvezza".
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E alle sue Figlie:
"11 Signore disponga le anime vostre a ricevere lo Spirito Santo, cosicche, bruciate dal fuoco del suo amore, siate consurnate
nella perfezione di questo amore the vi faro amore sopra tutte le altre cose la santissima volontd di Dio".
6. Il disegno di Dio prende contorni precisi, si compird il28 Novernb re 1633
Nella "rivelazione" della Pentecoste del 1623 c'e un particolarc di somma importanza the rimane parzialmente ncll'ombra. Luisa
ha la percezione netta the avrebbe emesso i voti di Poverta, Castita e Obbedienza insieme ad altre persone in un luogo persoccorrere it prossimo, ma - aggiunge - "non riuscivo a comprendere come cio sarebbe stato possibile perche vedevo dells persone the andavano e venivano (dall'esterno)".
Le persone di cui parla dovevano essere ovviamente delle Suore
perche Ic si presentavano legate, come lei, ai tre voti. Ora non era
concepibile, non dico alla mentality dell'epoca, ma in tutta la tradizione cristiana, the delle Suore vivessero fuori del chiostro e camminassero liberamente per le strade. La soluzione di questo mistero e riservata, nel trascorrere del tempo, alla preghiera, all'attenzione e intuizionc dci segni di Dio nella Storia, infine all'attesa fiduciosa dell'ora della Provvidenza. Ma fora di Dio non esclude l'esperienza umana, anzi l'accompagna e la guida. Ora tra la rivelazione del progetto di Dio nella Pentecoste del 1623 e l'attuazione
di questo progetto con la fondazione delle Figlie della Carita, passano 10 anni di ricchissima esperienza sia per Luisa the per Vincenzo, anni sommamente proficui alla maturazione del disegno divino.
Per S. Vincenzo: le "Missioni al popolo" sono in grande espansione per tutta la Francia. Anche i Ritiri agli Ordinandi sono in pieno
svolgimento e iniziano le Con ferenze del Martedi per la formazione permanents del Clero. Nel frattempo Vincenzo si e insediato con
la sua Comunita a S. Lazzaro the diventera presto un centro di spirituality c di irradiazione caritativa.
Per S. Luisa: dopo la Santa morte del marito (1626) e la conveniente sistemazione del figlio, essa e libera di donarsi a Dio. Ha
ancora qualche impazienza per la scelta dello stato, ma Vincenzo
ne controlla gli impulsi emotivi. Finalmente nel 1629 lo Spirito Santo la illumina, Ic accende nel cuore la volonta di dedicarsi totalmente ai poveri e ne scrive a S. Vincenzo the non ha piu esitazioni
a interpretarc i segni di Dio: la aggrega a] piccolo csercito delle
Dame della Carita the da 12 anni operano meraviglie tra i povcri
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delle campagne desolate a degli squallidi sobborghi delle citta. Anzi
la costituisce Presidente di tutte le Confraternite della Carita. Lc
mette in mano un regolamento dell'Associazione ed essa parte, col
suo fragile corpo e it suo spirito indomito, per it suo primo viaggio
di missionario attraverso la Francia dei discredati.
Luisa conosceva gia la miseria sulla quale si era amorosamente chinata net periodo delta sua vita coniugale, ma ora ne misura
le dimensioni paurose e gli immcnsi bisogni ai quali le Signore dell'aristocrazia e dell'alta borghesia, pur con tutto it loro prodigarsi, non riescono a far fronte. Occorrerebbero altre anime generose
con un'esperienza di poverty e di sacrificio incarnata nella loro vita, ma dove trovarle? Occorrerebbe un'altra forma di servizio e dedizione ai poveri, ma come inventarla? Non a tcmerario cercare
cio the non esiste e ha tutta t'apparenza di non poter esistere? E
questo it cruccio di Luisa e di Vincenzo: vedere i mali della society
the ingigantiscono e non immaginare un rirnedio adeguato. Come
venirne a capo?
Qui puo tornare utile un ' analogia. Sul piano umano vi sono
creature " segnate dal destino", tutte tese a cercare quello the non
esiste, o meglio, non esiste ancora: sono it grande artista e lo scienziato, persone nate per creare. L'artista cerca la sua ispirazione net
fondo del suo essere e net cuorc delte cose. Tormentandosi nello
spirito, elimina via via la folla dei pensieri monchi, I'accavallarsi
delle immagini approssimative the tumultuosamente germogliano nella sua mente, finchc, all'improvviso, sboccia dal groviglio I'idea nuova, nitida, luminosa. II capolavoro a fatto: manca solo di
eseguirlo materialmentc. Cosi pure lo scienziato. Annaspa da mesi, da anni , net magma incandescente delle sue cognizioni scientifiche, finchc all'improvviso, da un'osservazione tanto ovvia da stupirsi di non averla colta prima, sgorga la formula della nuova scoperta, e I'umanita fa un passo avanti.
Di questo genere dovette essere l'attesa di Vincenzo e di Luisa: progetti , supposizioni , tcntativi, in uno sfondo di preghiere e
di tensione spirituale, finche un giorno scocca l'intuizione geniale,
la scintilla divina : "SALVARE I POVERI CON I POVERI".
Ma forse piit the sui parametri umani, dobbiamo giudicare I'attesa e la ricerca di Vincenzo e di Luisa alla luce del Vangelo: "II
Regno dei Cieli a simile a tin uo ^no the getta it seme net solco; se
ne va e non ci pensa piI4. Ma it seme, dornta o vegli it contadino,
opera lentamente, assiduamente sotto terra, in/ine produce la pianta o la spiga". Nella Pentecoste del 1623 per Luisa, in altre circostanze per Vincenzo, to Spirito getta it seme e questo matura len-

97

tamente attraverso l'esperienza di Dio e degli uomini; infine sboccia it 29 Novembre 1633. Nascono le Figlie delta Carita: it mondo
si arricchiscc di amore.

It. LO SPIRITO IRROMPE: E LA NASCITA DELLA COMPAGNIA
1. Sguardo retrospettivo: 4 Giugno 1623 - 23 Maggio 1655
11 4 Giugno 1623 Luisa e investita dalla lute dello Spirito Santo, quasi certamente una rivelazione soprannaturale di Dio che la
vuole consacrata at servizio dei poveri con altre compagne. Non
le rimane chiaro nella mente come si possa associare it non associabile: una Comunita di Suore fuori del Convento, all'aria aperta,
alla vista di tutti. Ma ormai Luisa non si dibatte pii net tormento
dell'impazienza. Dio ha detto: "le mie vie non sono le vostre vie"
quindi non manchera di indicare a lei una via nuova.
23 Maggio 1655. "Spiritus Domini replevit orbem terrarum"
(Sap. 1,7). Le Figlie delta Carita sono in piena espansione. La sofferenza umana ha trovato una speranza di salvezza e un conforto insperato, inaudito, in quelle anime generose the Sono nate per fare
di se stesse argine at dolore. Solo a Parigi esse curano a domicitio
un numero di malati pari ai 2/3 di quelli ricoverati all'H6tel-Dieu
(S. Vint., conf. 67). Sappiamo the nei periodi piu acuti t'Hotel-Dieu
rigurgitava di 5.000 malati, stipati nelle sue 20 sale. Dunque le F.d.C.
si prendono cura di circa 3.500 malati. Sono una bella cifra, anche
se, per i tempi normali, dobbiamo abbassare it numero dei degenti
alt'Hotel-Dieu.
Contemporaneamente le F.d.C. svolgono it loro servizio nelle
campagne e in altre citta; si prodigano a favore dei trovatelli, dei
malati mentali, dei vecchi, dei carcerati, dei soldati feriti in Battaglia. E Vincenzo stesso the fa it bilancio delle attivita delle F.d.C.
a 22 anni dalla Coro fondazione, e non per esaltarsene. Oltre tutto
questa statistica non l'ha compilata lui; gliel'ha riferita una persona di cui non fa it nome. II suo e uno sguardo retrospettivo sul cammino percorso sotto l'impulso dello Spirito di Dio.
Sono frequenti nelle conferenze e lettere di S. Vincenzo questi
sguardi retrospettivi at centro dci quali egli contempla l'azione di
Dio misericordioso the da it via alle opere e le sostiene net lord
svolgimento. "Mio Dio, cosy avete facto quando formaste la Cornpagnia della Carita? Non dicevate nulla; nessuno vi pensava, e risolveste di creare quest'opera... siale sempre benedetto". Cosa ha
fatto Dio? Forse Luisa direbbe: "ha guardato l'umiltri della sua serva" e Vincenzo continuerebbe: "Dio ha scelto cio the net nrondo
e stolto per con/ondere i sapienti... cio the net nrondo e debole per
con/ondere i forti, cio clre net mondo e ignobile e disprezzato...
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perche nessun uomo possa vantarsi davanti a Lui" (1 Cor. 1,26 ss.).
E tuttavia Vincenzo aveva la certezza chc la Comunita delle F.d.C.
sarebbe stata chiamata dalla Provvidenza a espandersi ancora in
numero e in attivita. Dira alle sue Suore in una conferenza: "non
so se alcune di voi invecchieranno Canto da vedere quali altri compiti ci affiderd la Provvidenza.
2. Analisi degli inizi: lo Spirito si rivela negli avvenimenti uniani
Dio opera nella Storia da sempre, ma con impronta piir visibile e urgcnte da quando it Suo Figlio Unigenito si e fatto uomo c
lo Spirito ha rinnovato la terra. 11 Regno di Dio dunque si sviluppa
nell'arnhito delle vicende umane, anche se non coincide con esse
perche le trascende. La realty temporale e quindi una chiave di lettura per scoprirvi la volonta di Dio e i suoi appclli agli uomini.
Ora Vincenzo per temperamento e impostazione spirituale, Luisa per formazione alla scuola di Vincenzo, hanno imparato a leggere la volonta di Dio negli avvenimenti della Storia. Impresa tutt'altro che facile, se e vero che per incontrare Dio negli uomini, occorre prima aver incontrato Dio in se stesso e per discernere la Sua
volonta negli avvenimenti, occorre prima averla adorata questa volonta.
Ma la Storia non e staticita, inerzia; e dinamismo, sviluppo. Di
qui la necessity di offrire risposte nuove a domande nuove. E quello che hanno fatto Vincenzo e Luisa.
11 primo avvenimento chiaramente provvidenziale - una scintilla destinata a trasformarsi in una grande fiamma - e la storia
di Margherita Naseau, che sembra un ricamo disegnato in Paradiso. Dolce contadinella, sorridente, ardente, indomita. Parte per la
sua avventura munita di un sillabario che ha acquistato con i suoi
risparmi di guardiana di una mandria di mucche. Su quel testo impara a compitare le sillabe chiedendo qua e la a qualche persona
che le pare isiruita come si leggono i segni riportati nelle pagine
del libro. Quando alla fine riesce a leggere, si mette in giro da un
villaggio all'altro per insegnare ai fanciulli c agli adulti, tutta presa dal suo ideale: vivere e morire per gli altri. Presto pero si accorge che, piir minacciosa dcll'ignoranza, imperversa la fame e miete
vittime la peste. Allora abbandona l'insegnamento c si dedica al servizio dei miscrabili, sotto la dirczionc delle Signore della Carita.
Si legge nel Vangelo di Giovanni: "Gesu, sapendo che era giunta l'ora
di passare da questo mondo al Padre... arO i suoi fino alla fine"
(Giov. 13,1). E cio che ha fatto questa umile e dolce contadinella:
amare fino alla fine; sorridere alla morte. Apre la porta della sua
casa e tutto it suo cuore a una giovane appestata; la prende a dormire con se; ne contrae it contagio e muore, come riferisce S. Vincenzo, "col cuore pieno di gioia e in piena con formitd col divino
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volere" (Conf. 12). Vincenzo stesso ci riferisce che in quegli anni
(1630) la Compagnia delle F.d.C. non era ancora costituita. 1✓ con
Margherita Naseau che ha origine la Compagnia? Probabilmente
no, anche se essa verra considerata la prima F.d.C.. S. Vincenzo
infatti non si muove mai sulla spinta dell'entusiasmo e nemmeno
sull'onda della commozione, sentimenti nobilissimi, ma effimeri.
Tuttavia quell'esempio sublime di dedizione e di immolazione
lo induce a riflettere sulle inesplorate e ignorate ricchezze morali
della buona e povera gente di campagna, tanto pia che attorno a
Margherita Naseau si erano raccolte delle altre giovani, prima come maestre nei villaggi, poi come collaboratrici net servizio dei poveri e dei malati. Intanto Vincenzo nota che tra le grandi Signore
della nobilta e alta borghesia e la massa dei hisognosi, piir che discontinuity c'e un vuoto immenso. Si potra colmarlo, quasi a lanciare un pontc tra la ricchezza sfarzosa e la miscria piu repellente? Certamente; e a farlo sara la sana gente di campagna, timorata
di Dio e avvezza al sacrificio. Gia da anni Vincenzo e Luisa consideravano queste umili classi sociali le predilette di Dio. Da questo
momento in poi Ic intravedono chiamatc da Dio a una grande missione.
La grande letteratura di tutti i popoli, antichi c moderni, non
sa sottrarsi a] fascino delta vita campestre e delle virtu morali che,
al pari dei fiori e dells messi, sembrano germogliare nella pace religiosa e operosa dei campi, in contrasto con la vita falsa e dissacrante della citta. Ma Vincenzo guarda ben at di sopra degli aspetti georgici e bucolici della campagna c dci pastori da salotto che
di li a poco popoleranno 1'Arcadia. Ammaestrato dalla sua personale esperienza di figlio di contadini , egli ha una visione realistica
ed evangelica della vita di campagna di cui tratteggia a forti tinte
it quadro abituale:
"Le donne dei campi non si vantano di quello che hanno, non
si curano di essere brillanti. Vivono e parlano con molta semplicita. Tornano a casa dal lavoro per fare tin magro pasto cosi
molli d'acqua e infangate che a mala pena si riconoscono. Poi,
se la stagione a adatta a ! lavoro, al comando del Padre o delta
Madre tornano immediatamente alla fatica senza badare alla stanchezza o al tango che hanno addosso".
L'esempio di morigeratezza c di sacrificio della gente di eampagna Vincenzo lo avverte come un ammonimento e un rimprovero a se stesso e ai suoi:
"Se vi e ancora una Religions... Dio mi perdoni, parlo cosi rozzamente... questa Religione e in mezzo a loro. Poveri vignaiuoli
(uomini e donne) che ci danno it loro lavoro e si accontenta-
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no the not preghiamo per loro, mentre essi faticano per nutrirci. E not cerchiamo l'ombra, non vogliamo uscire quando
piove o quando it sole picchia. Amiamo tanto le nostre comoditk. Gridiamo aiuto se talvolta ci viene chiesto an po' piu di
lavoro del normale. Noi diciamo: 'la mia camera, i miei libri,
la mia Messa...'. Noi viviamo del patrimonio di Cristo e del
sudore della povera gente. Mi assale spesso questo pensiero
the mi riempie di con fusione: miserabile! hai guadagnato it
pane the staff per mangiare? Questo pane ti viene dalla fatica
dei poveri".".
Ma come attirare a Dio e avviare alla Carita qucstc meravigl lose
forze morali the traboccano, ignorate e inutilizzabili, tra la gente
di campagna? Vincenzo e Luisa non promuovono arruolamenti, non
predispongono piani propagandistici. E Dio the opera nella Storia
e nelle anime; not non possiamo sostituirci a Dio, rna dobbiarno attendere the Egli si riveli. E Dio si rivela cosi: a S. Salvatore, a St.
Nicolas du Chardonnet, a S. Benedetto le Signore della Confraternita the vi operano "si trovano incapaci di prestare ai poveri servizi bassi e penosi". Allora, racconta S. Vincenzo, subentrarono in
quegli umili uffici "delle buone campagnole alle quali Dio dette tali henedizioni the cominciarono fin d'allora, senza an piano prestabilito, ad unirsi e a radunarsi". Intanto Vincenzo, come gia Giacobbe di fronte ai segni di Dio ncl figlio Giuseppe, rem tacitus considerabat, osservava le cose in silenzio. Egli intravedeva la scelta di Dio:
la campagna sara it vivaio, it scrbatoio di una nuova stirpe di anime consacrate al servizio dei poveri; Vincenzo e Luisa saranno soltanto gli strumenti di questa volonta divina.
Ma Vincenzo non a un uomo di parte ne un fanatico accecato
da pregiudizi di classe. Se apre le porte alle figlie dci campi e solo
perche sono anime semplici (Conf. 13), aliene da raggiri e vanteric,
da ostentazioni c da doppiezza. Non tuttc posseggono queste virtu, ed egli lo sa bene, c allora le esclude. Se non si rivolge alle cittadine a perche le ha trovate, in genere, vanitose, vanagloriose, artificiose e sofisticate. Non tutte sono schiave di queste abitudini,
e in questo caso, quando esse lo chiedono, Vincenzo le accoglie. Accoglie anchc le giovani di nobile famiglia, se accettano di vivere
nello spirito delle umili contadinelle.
3. Nello stile di Dio the e opposto a quello del mondo
Nel mondo, e per contagio spesso anchc nella vita religiose,
quando si da inizio a un'opcra si studia un piano finanziario, si predispongono locali e attrezzature, convinti di aver cosi raggiunto la
maggior parte degli obiettivi. E it metodo dell'efficienza e della tecnologia. Vincenzo e Luisa seguono it metodo opposto, quello del
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Vangelo: "non a f fannatevi per quello the mangerete... per quello the
indosserete... La vita non vale forse piit del cibo e it corpo phi del
vestito? Guardate gli uccelli del cielo... osservate i gigli del campo"
(Mt. 6, 25).
Nella convinzione dei due santi per costituire una Comunita
ci vogliono prima le persone, poi la casa, per la quale in qualche
modo ci si accomoda sempre, come Luisa ricorda a Vincenzo: "fu
proprio it giorno di domani - scrive - quando le prime Suore cominciarono a mettersi in Comunita, benchc molto poveramente".
Luisa avra certamente ricordato la grandiosita del Convento
di Poissy, dove fu convittrice dai 3 ai 13 anni; lo sfarzo delle suppellettili e degli addobbi da cui era circondata. Alla sua Comunita
Luisa non offrira mai nulla di simile. Sul principio accoglie le huone
campagnole nella sua casa, a S. Vittore, the sara stata anche decorosa, ma certamente scomoda c arrangiata per la nuova destinazione. Poi it numero delle ragazze da educare e avviare at servizio
dei poveri cresce; sono ormai quindici. Si affitta una casa net quartiere di S. Lorenzo, non lontano da S. Lazzaro. Anche qui, in meno
di 3 anni, lo spazio diventa insufficiente per una Comunita in grande
espansione. Allora i Missionari acquistano e ccdono a Luisa un nuovo edificio, proprio davanti a S. Lazzaro (1641), the essendo finalmente propriety delle Suore, puo essere ristrutturato secondo le
esigenze della loro vita. Evidentemente la Provvidenza non fa mancare lo spazio a questo piccolo esercito della Carita, come to definisce S. Vincenzo, the non opera secondo un piano precostituito, ma
net segno di una sconfinata fiducia nella bonta di Dio.
La ricerca di un alloggio non fu mai un assillo per Vincenzo
e per Luisa, sia a Parigi, sia in altre citta e villaggi. La formazione
delle Suore invece, se non propriamente un assillo, era pero una
preoccupazione: la maggiore. Fu affidata alle cure di Madamigella
Le Gras alla quale, come ricorda S. Vincenzo, "Dio aveva dato lo
zelo the in tutta la sua vita esercitOO per la di Lui gloria, e per questo
motivo fu pregata di prendere le giovani sotto la sua direzione per
forrnarle alla pieta e al modo di servire i poveri".
Luisa aveva maturato una ricchissima esperienza, durantc la
sua travagliata vita, net contatto con i grandi e con i piccoli, con
l'ambiente cittadino e quello contadino; in ragione di cio aveva imparato a leggere nelle pieghe dcll'anima e nell'indole delle classi
sociali. Con molto taco e squisita carita, tra le giovani the chiedevano di essere ammesse in Comunita escludeva quelle di carattere
malinconico, perche la missione a cui sarebhero state destinate,
sempre a contatto con le miserie e le tragedie dell'epoca, non era
fatta davvero per rallegrare e sollevare lo spirito. Rimandava in
famiglia anche quelle ragazze illuse the si erano presentate in Co-
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munita con to scopo di sottrarsi allo squallorc dclla campagna, attratte dalle seduzioni della grande metropoli.
La vocazione non e evasione, altrimenti di evasione in evasione non sai piu a the punto ti fermerai. Per assicurarsi pia liberta
di azione nel trattenere o rinviare le aspiranti alla Comunita, Vincenzo e Luisa avevano escogitato una norma di grande saggezza:
fornire alle giovani the chiedevano di essere ammesse in Comunita, oltre a un vestito nuovo, una somma sufficiente per it viaggio
di andata e quello di ritorno, in modo the fosse garantita a ciascuna di esse, in qualunque momento, la picna liberta di tornare a Casa spontaneamente, e ai Superiori quella di dimetterle. Non crano
molte quelle the si ritiravano da se, o venivano consigliate a tornare sui loro passi.
Cio the impegnava assiduamente Luisa era la formazione spirituale delle giovani Suore, impostata su solidi principi di teologia e di morale, alla quale Vincenzo dava it tocco definitivo, la rifinitura ultima con conferenze, ritiri spirituali, consigli pratici. A Luisa era affidata anche 1'educazione umana e culturale delle Suore;
compito gravoso, poiche le giovani di campagna erano nella maggior parte analfabete e di maniere piuttosto rozze. La preparazione professionale per it servizio dei poveri e dei malati era affidata
alle Signore della Confraternita della Carita.
4. Risposte a catena
In un tempo in cui non esistevano ne giornali ne rapidi mezzi
di comunica•zione sociale, ne agenzie di stampa, le notizie passavano di bocca in bocca, ma forse suscitavano maggior interesse e attcnzione the ai nostri giorni in cui siamo letteralmente sopraffatti
da una valanga giornaliera di informazioni chc ci stordiscono. Cosa la notizia the a Parigi era sorta una nuova Comunita di Suore
the vivevano fuori dei Conventi, a contatto diretto con i malati c
i poveri, i fanciulli e i vecchi abbandonati, rimbalzando di bocca
in bocca c propagandosi di villaggio in villaggio invadeva tutta la
Francia. Sembrava the it mondo Ic attendesse da secol, e ora chc
si sono affacciate all'orizzonte le reclama ovunque.
Erano la piu ardita novita del secolo XVII nella Storia delta
Chiesa; non la novita effimera di una moda, ma quella dello Spirito creatore e rinnovatore. Al suo soffio le vocazioni sbocciano come fiori, sboccia una nuova primavera per la vita di consacrazione a Dio. Le giovani Suore di allora non si esaltano di fronte a questo miracolo, non se ne stupiscono, perche ci vivono dentro. Ce ne
stupiamo not perch& valutiamo i fatti dal di fuori o, per essere piu
esatti, dal di dentro dclla nostra crisi di vocazioni.
Per quanto riguarda gli albori delta Comunita, ci sembra di
aprire una pagina del Vangelo: "Maestro, tutti ti vogliono vedere".
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Cosi ai tempi di Vincenzo e di Luisa: i migliori ragazzi e ragazze
di campagna vogliono vedere Vincenzo e Luisa e si recano a Parigi
per incontrarli e fare ad essi richiesta di essere accettati nelle file
delle due Comunita.
5. Il servizio dei poveri
Vincenzo e Luisa considerano le loro rispettive Comunita come le ultime nella Chiesa c le persone the le componevano come
non degne di essere paragonate ai Religiosi dei grandi Ordini maschili a femminili. Tuttavia la missione loro affidata la ritengono
la piu grande the si possa affidare a creature umane perche fu la
missione stessa per la quale it Figlio di Dio fu inviato sulla terra:
"Lo Spirito del Signore... mi ha mandato per annunziare ai poveri
un lie to messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e
ai ciechi la vista; per rimettere in liberty gli oppressi" (Lc. 4,18 ss.).
Liberare i poveri non e solo sfamarli e curarli, ma anche clevarli
e redimerli.
Per questo non basta the lc Suore siano professionalmente
esemplari (e, per quei tempi lo erano), ma occorre the dimostrino
un cuore materno e siano animate da uno spirito soprannaturale
the permetta loro di percepire it destino eterno cui Sono chiamati
i poveri e i malati. Sono concetti the Luisa esprime chiaramente
nelle sue lettere:
"Queste buone giovani, distaccandosi da ogni Toro interesse,
si danno a Dio per it servizio spirituale e temporale di queste
povere creature the la divina Provvidenza considera come sue
membra ".
Ma poiche non si arriva alla grazia comprimendo la natura, occorre saper avvolgere in un giudizio di calda e umana simpatia la
turba dei derelitti, quelli appunto the Vincenzo insegnava ad abbracciare con uno sguardo di toccante e palpitante pieta.
"1 fanciulli - diceva - sono tutti innocenti; i malati sono da
compatire, sempre; i mendicanti nella massima parte non sono colpevoli; gli stessi colpevoli sono sempre persone umane
e come tali vanno trattate ".
Per Vincenzo e Luisa I'ainore e espansione, non pigra conservazione, quindi e fuori luogo arroccarsi dentro determinate opere
o attivita. Le F.d.C. to hanno capito. Nel 1655, appena un ventennio dally lord fondazione (Conf. 71), esse si occupano dei delinquenti, dei galeotti the Vincenzo aveva visto trattati come bestie, per
i quali egli ha fatto costruire un edificio the e finalmente un'abita-
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zione umana, con tanta aria e tanto sole, e non una di quelle fogne
dove erano lasciati marcire, rosi dai parassiti e incatenati at muro
come cani rabbiosi. Si occupano anche dei poveri vecchi del Nome
di Gesii, dei poveri dementi the l'ignoranza e it cinismo dei tempi
considerava come invasati e oggetto di orrore; dei trovatelli the solo
a Parigi it vizio e la miscria ogni anno regalavano a centinaia alla
pubblica pieta. Le F.d.C. dovevano far fronte al dramma dei pro/ughi e sfollati the la furia devastatrice della guerra sospingeva a Parigi come torme di nuovi mendicanti. Alla loro carita erano affidati i malati dell'Hotel-Dieu e di altri ospedali dislocati nelle varie
province, come l'ospedale di Angers con i suoi 200 letti sempre occupati, per raggiungere it quale Luisa e it suo drappello di Suore
animose avevano dovuto compiere un viaggio di 14 giorni, parte
in barca, parte in carrozza, attraverso strade the d'estate erano veri
tappeti di polvere e in autunno paludi di fango, e pernottando in
misere locande spesso frequentatc da gente equivoca.
Come ad Angers, cosi negli altri ospedali Luisa si reca di persona ad insediare le Suore, per rendersi conto dell'ambiente, osservare la disposizione dei reparti con diversa distribuzione tra uomini e donne, per accertarsi se annessa all'Ospedale esiste una farmacia, per controllare it vitto e 1'igienc, per controllare it comportamento delle inservienti laiche. A Mans (1646) nota the it contegno delta servitu e piuttosto biasimevole, e allora decide di aumentare it numero delle Suore per disfarsi delle inservienti troppo negligenti, ma - aggiunge scrivendo al Sig. Portail - "procedete con
i trtezzi piu dolci e caritatevoli the si possano usare" (lett. 65).
A questo bilancio di opere va aggiunto it servizio dei malati a
domicilio perchc - come ammonisce Vincenzo - "le F.d.C. sono
nate per assistere i poveri ovunque (Conf. 71, pag. 919) e non soltanto negli Ospedali"; per andare dove Dio vorra, in Africa, negli
accampamenti militari, in India (pag. 922).
6. Una Pastorale vocazionale ante litteram
Da oltrc 20 anni Vincenzo vive a stretto contatto con la sofferenza umana. Ne ha viste dunque di tragedic e di mostruosita in
quell'cpoca funestata da guerre interminabili, epidemic ricorrenti, carestie periodiche. Eppure non ci ha fatto l'abitudine, it callo
come si dice correntemente. Ogni sofferenza lo commuove come
se fosse la prima incontrata. Ha saputo the a Richelieu due povere donne sono morte senza assistenza, e non se ne da pace. Cosa
sono, in fondo, due oscure donne the muoiono, di fronte a decine
di migliaia di morti the giornalmente la guerra, la malattia, la fame, la precoce vecchiaia stendono al suolo? Certo per Vincenzo sono
motto pib di due passeri the si comprano con un soldo, eppure it
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Padre celeste non li abbandona a un crudele destino, perche le considera creature sue (Conf. Mt. 10,29). Vincenzo si intenerisce per
queste due donne the Cristo ha comprato col suo sangue , e senza
frapporre indugio scrive a Luisa : " che ve tie pare, Madarnigella, se
mandaste la Barbara e qualche altra figliuola? Oh quanto bene c'e
da fare in quel paese!".
La messe e molta e le F.d.C., anche moltiplicandosi , non bastano a raccoglierla . Occorrono altri operai nella vigna del Signore.
In questa sua pastorale vocazionale gli Sono di valido aiuto i suoi
Missionari the predicano nelle campagne e ai quali si rivolge: "se
vi si presentassero altre giovani per la Carita , faternelo sapere perche questa piccola Compagnia ha penuria di soggetti, tante sono quelle the ce ne chiedono da tutte le parti".
Ma c'e anche una crescita spontanea della Cornunita . I chiamati sono lievito the fermenta. Le giovani the hanno ricevuto 1'annunzio diventano a loro volta annunciatrici . Ed ecco Missionari the
devono la loro vocazione a Figlie della Carita; Figlic della Carita
the la devono ai Missionari . Gli uni e le altre, con la vita piu the
con le parole , diventano testimoni , animatori c animatrici per it
Regno di Dio da annunciare ai poveri.

7. Rilettura degli avvenimenti
Nello sviluppo degli avwenimenti the riguardano la Compagnia,
Vincenzo e Luisa vedono la realizzazione di un amoroso e miscricordioso disegno di Dio verso le creature umane. Dio non solo accompagna l'opcra, ma ne e l'ispiratore e l'autore. E un concetto the
Vincenzo non si stanca di ripetere alle Suorc: "alle F.d.C. io non
pensavo; non ci pensava Madanrigella e neppure it Sig. Portail, ma
Dio pensava per not". E conclude riferendo un pensiero di S. Agostino: "quando di un'opera non si trova l'autore, questo autore e
Dio". 11 nome stesso di Figlie della Carita c stato scelto da Dio. Il
nome giuridico originariamente era: "Con f raternita delle Suore Bella Carita, serve dei poveri malati". Poi, a poco a poco, insensihilmente, inavvertitamente, vennero chiamate dal popolo, e cominciarono a chiamarsi tra loro, Figlie della Carita.
Questa denominazione Vincenzo la spiega applicandole it criterio di interpretazione proprio dei testi biblici, secondo cui it nome indica una vocazione, uno stato di vita, un programma voluto
da Dio. Cosi Adamo significa "nato dalla terra"; Eva "madre dei
viventi"; Abramo "Dio e. padre" c cosi via, lino a Simone chiamato
"Cefa", "Roccia", perche doveva essere it fondamento della Chiesa. Allo stesso modo Vincenzo accetta it nome di F.d.C. perche significa "Figlie di Dio" the e amore (Cont. pag. 68), e con cio si vuole indicare tutto un programma di vita e di azione.
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Anche le Regole, the esprimono certamente la volonta di Dio,
non sono state precostituite, studiate a tavolino, ma si Sono formate da se, a poco a poco, a seconda the le circostanze lo richiedevano c Dio le ispirava . Infatti furono praticate per anni c solo in
un secondo tempo , quando gia erano in uso, furono redatte e consegnate alle Suore.
Sianw abituati all'iconografia consueta chc ci presenta S. Vincenzo turbato e intenerito davanti a un bimbo infreddolito, abbandonato sulla strada, o davanti a un mendicante ricoperto di stracci e di piaghc, o davanti a un galeotto sferzato a sangue. Tutto vero. Senonche la sua commozione mai raggiunge toni cosi elevati
come quando contempla I'azione della Provvidenza nel suscitare
le F.d.C.. Ad esse rivolge queste parole:
"Da sempre i poveri, i bambini, i malati avevano bisogno di
pane, di cure, di amore. F allora perche Dio ha aspettato tanto tempo? Perche pensava a voi. Ma perche ha scelto proprio
voi? Perche siete povere e quindi vi adauate ai servizi piu umili
e abietti . Perche siete frugali, sobrie, e non cercate nulla di
sonluoso, di delicato, di raffinato":
Vincenzo percepisce chiaramente I'intervento straordinario della Provvidenza alla radicc Belle opere a cui ha posto mano. Non
ne rimane esaltato, ma confuso, tutto preso dal bisogno di glorif icare Dio c umiliare se stesso.
"La vostra missione e spregevole davanti agli uornini, ^na e
grande davanti a Dio"(pag . 505). "Dio vi ha benedette in faccia a tutto it mondo" (pag. 754).
L'azione delta Provvidenza egli la tocca con nano anche in certe
strabilianti coincidenze the non esiteremmo a definirc miracoli.
Come qucl giorno in cui Luisa c un'altra Suora sentono scricchiolare una trave del pavimento e fanno appena in tempo a mettersi
in salvo dal crollo uscendo di corsa fuori dalla Sala nella quale proprio in quell ' ora doveva tencrsi una confercnza, rinviata all'ultimo momento . Senza quel provvidenziale rinvio, nella concitazione
dci discorsi nessuno avrebbe udito lo scricchiolio della trave e sarebbe stata la catastrole per tutti . 0 come qucll'altro giorno quando una giovane Suora in visita ai poveri , giunta all ' ultimo gradino
delta scala esterna all ' edificio, vede l'edificio crollare , seppellendo una quarantina di personc , a lei rimanere sospesa nel vuoto sul
piancrottolo , come un passerotto sul ramo , finche alcuni volentcrosi le stendono sotto un telone ed essa si getta giir a volo , leggera
come una farfalla , pochi istanti prima the pianerottolo e Scala precipitassero.
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8. Lo spirito rivela la volonta del Padre
Qualcuno ha tentato di presentare Vincenzo come un genialissimo manager trapiantato net Campo delta Chiesa o come un pragmatista estemporaneo e fortunato the seppe cogliere l'occasione giusta per dar vita nella Chiesa a opere di grande respiro . Ora, per
quanta stima si possa avere della geniality e del senso pralico di
Vincenzo e di Luisa, la realty e hen diversa. La lord vita e Ic loro
opere non furono ispirate dalla "carne e dal sangue , ma dal Padre
the a nei Cieli".
Come si rivela quasi ad ogni pagina dei lord scritti , Vincenzo
e Luisa furono guidati da una logica superiore the si irradiava dal
discernimento , dalla contemplazione, dall'adorazione e dall'accettazione fedele e fattiva della volonta di Dio (cf . voci corrispondenti
in "Perfezione evangelica ", in "Nella Chiesa a servizio di Dio", in
"Scritti spirituali di S. Luisa", Ed. CLV). " Datevi a Dio per essere
umili... datevi a Dio per essere obbedienti ... per servire i poveri...
per essere mortificati ", e cosi via.
Vincenzo e Luisa poi non tardarono a scoprire the la volonta
di Dio a sempre volonta salvifica perche e amore . Amore per tutto
l'uomo: anima e corpo ; amore the avvolge I'uomo nella vita presente, segnata dalla caducita, e per la vita futura , immutabile ed
eterna.
Pertanto net pensiero e nell'azione di Vincenzo e Luisa non esiste evangelizzazione the non sia anche promozione sul piano umano e sociale e non c'e Iotta contro la fame, la malattia e I'ignoranza
the non comporti anche l'impegno di ricondurre a Dio le sue piu
care pecorelle smarrite : i poveri e i diseredati.

III. LO SPIRITO MODELLA LA COrkIP,4(;NlA
1. Da on serve e do ttna scintilla"
Come la fede, anche la vocazione c la missione ci vengono donati gratuitamente, ma solo in germe, aftinche noi, con la grazia
di Dio, le custodiamo e sviluppiamo, le portiamo gradualmente a
maturazione . Tutto questo perche Dio non vuol fare di noi dci bambolotti meccanici ed elettronici, ma delle persone libere, chiamate, ma non costrette, a partecipare e collaborare. E Vangelo. II Regno di Dio a un seme gettato net solco, non una pianta in horc o
carica di frutti; e un pugno di lievito, non un pane fragrante posato sulla tavola e croccante; e un tesoro nascosto in un Campo, da
ricercare, non assicurato in un forzicre da rilevare; on talento da
trafficare, non da conservare pigramente in tasca. Queste immagini evangeliche si applicano a perfezione alto sviluppo delta Compagnia delle F.d.C. .
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II 29 Novembre 1633, lungamente prcparata nella preghiera e
nell'ascolto, nasce la Compagnia delle F.d.C.. Non nasce adulta,
ma bambina, con un cammino nuovo, tutto da scoprire, perche nessuno I'ha ancora tracciato. Attecchisce in un terreno the nessuno
ha ancora dissodato: tra le buone ragazze di campagna dove, fra
miseria e stenti, sopravvive ancora tanta semplicita di costumi, spirito di sacrificio, abitudine alla poverty, pieta filiale e religiosa. 11
materials e buono, ma ancora grezzo ed informe. Occorre lavorarlo e rnodcllarlo. Gli inizi furono molto umili. Una scintilla - Margherita Naseau - the sarebbe bastato e basterebbe un piede a calpestare e spegnere. E invece si propaga; salta da un ramo all'altro,
da un albero all'altro; diventa un fuoco the it soffio dello Spirito
alimenta. La prima ragazza the si presenta a Luisa per servire i
poveri, a Maria Joly, umile ed obbedientissima. Poi una ragazza di
Montdidier e un'altra di Beauvais. Semprc nel 1633 viene a far parte
del piccolo drappello Enrichetta Gessaume , intelligente, dinamica, generosa, dalla personality esuherante e talvolta irriducibile.
Poi ancora Barbara Bailly , the entra in Comunita nel fiorc dci suoi
17 anni, e viene destinata alla cura dei trovatelli, oltre mille, chc
nutre, assiste ed educa, sottraendoli alla rapacity delle truppe chc
depredano e frugano ogni angolo di ogni casa. C'e tra loro Maturina Guerin , the ncmmeno un'imrnonda calunnia, condivisa dal Parroco, ricsce a fiaccare nello spirito e disamorare dci poveri. Margherita Chetif, the febbricitante parte per Arras per recare conforto alla popolazione tribolata di quella citta, e muorc durante it
viaggio, consumata in un battesimo di dcsiderio. Ed ecco Giuliana
Loret , orfana di entrambi i genitori, diligente raccoglitrice e devota estimatrice delle conferenze di San Vincenzo; anch'cssa ferita
dal morso della calunnia, chc la costringe a lasciare la carica di
Superiora, non it suo posto di lavoro, dove pure e guardata con imbarazzante sospctto.
2. Primi passi sotto it soffio dello Spirito
Altre giovani contadinelle bussano alla porta della Comunita,
piene d'entusiasmo. Ma I'cntusiasmo e un fuoco chc si consuma
presto se non e sorretto da una formazione spirituale. E it primo
grosso problema per Luisa. Come provvedervi? Non e possibile istituire per Ie Suore un Noviziato perche cio le qualificherebbe come
Religiose, stornandole dalla lord vocazione e missione. Per una prima e sommaria formazionc sarebbe opportuno un periodo di probandato, ma non troppo lungo perche c'e bisogno urgente della Toro opera e it loro impiego immediato appare voluto dalla Provvidenza. Ma si puo conciliare la necessity della forrazione con
l'urgenza di essere gettate nel lavoro? Per San Vincenzo e Santa
Luisa si.
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La F.d.C. infatti non e un prodotto industriale the esce, cony
pletamente rifinito, da una catena di montaggio e poi lanciato sul
mercato. La F.d.C. e un'anima consacrata a Dio per it servizio dei
poveri the si costruisce via via per tutto I'arco delta vita, sotto Pazione dello Spirito e attraverso esperienze sempre nuove, suggerite dalla Divina Provvidenza. La Compagnia non parte con un progetto definitivamente preordinato o con schemi fissati, ma con una
ragionevole apertura a ulteriori sviluppi del suo ministero.
Di questa flessibilita nella missione, come conseguenza della
docility alla volonta di Dio, ne abbiamo un documento autentico
in una conferenza di S. Vincenzo:
"Ecco, figlie mie, quali sono stati gli inizi Bella nostra Compagnia; perche allora non era quello the e adesso; ed e da credere the non sia ancora quello the sari! (in futuro) quando Dio
l'avrd condotta al punto in cui la vuole".
Sono parole the vanno meditate, soprattutto da chi si preoccupy del futuro delta Compagnia. All'autentica tradizione delle
F.d.C. non appartengono gli uffici the esse disirnpegnano, ma la
vocazione ai poveri e la spirituality the e stata Toro trasmessa. San
Vincenzo e Santa Luisa non immaginavano le F.d.C. arroccate intorno ad una dcterminata opera, ma solo attendate or qua or la,
a seconda the lo Spirito di Dio, it bisogno dci Poveri e la Chiesa
Ic chiamasse.
3. Formazione graduale, progressiva e continua
Le ragazze the si mettevano a disposizione di Luisa per it servizio dei poveri erano di costurni semplici, moralmente sane, dotate di buon senso campagnolo, precocementc maturate dai sacrifici e dagli stenti della vita. Ma tutto cib non potcva bastare a delle
giovani destinate a diventare infermiere, educatrici, rnaestre, catechiste, dispensatrici di amore per tutte le categoric di bisognosi,
e tutto cio in una vita comunitaria di consacrazione e perfezione.
lntellettualmente, spiritualmente e professionalmente avevano bisogno di tutto.
Luisa si assume l'incarico delta loro istruzione elementare, essendo csse per la maggior parte analfabete; di affinare it Toro comportamcnto, di impartire ad esse una formazione umana e cristiana di base. In collaborazione con le Dame della Carita le viene affidato anche it compito di iniziare le giovani Suore alla vita professionals di infermiere, catcchiste e di servizio ai malati.
Vincenzo si occupa delta formazione pib spiccatamente spirituals, attraverso giornate di esercizi spirituali the hanno qualche
analogia con gli Esercizi agi Ordinandi, c in seguito, attraverso una

110

poderosa serie di conferenze quindicinali the Sono un rnonumento
di alta spirituality e comma praticita, in un linguaggio semplice
e luminoso the profuma di Vangelo.
Ma la scuola ha bisogno del collaudo della vita, e la vita solleva di continuo problemi nuovi e imprevedibili the vanno risolti con
urgcnza.
4. Probletni di amhiente
Un prohlema da non sottovalutare e quello della seduzione the
esercita la grande metropoli fastosa e brulicante di vita, sulla fantasia di giovanette inesperte e ignare di tutto. Parigi divorera pia
di una vocazione. Affine a questo, it problema di incontri fastidiosi a galanti per le strade frequentate da gente sfaccendata ed equivoca.
Ce iI problema, segnalato espressamente da Luisa in una lettera, dell'igiene e cura della persona, doveroso senza dubbio, ma
the puo api-ire la porta alla ricercatezza, alla vanity e al compiacimento per le proprie forme giovanili, the un abbigliamento appropriato, anche se motto sobrio, puo mcttere in risalto. E it caso di
una giovane Suora che, dalla sciatteria cenciosa della campagna,
rivestendo un abito nuovo dal taglio civile, e ravviandosi le fiorenti chiome sul viso pulito, aveva visto it suo corpo rifiorirc e, dopo
qualche sapiente ritocco al vestito, risplendere nella leggiadria delle
lines armoniosc. Luisa, preoccupata, chiede a Vincenzo se sia it caso
di toglierle quel vestito; e Vincenzo risponde con pacatezza: "Perche toglierle quel vestito? Tentate piuttosto di toglierle l'a f fetto alla ricercatezza".
C'era da risolverc it problema dei rapporti con le Dame della
Carita, sotto la cui direzione svolgevano I'assistenza ai poveri nei
villaggi e, piu grave ancora, quello dei rapporti con i Parroci, non
tutti benevoli verso le F.d.C., qualcuno anzi, intinto di giansenismo,
the tenta di invischiare le Suore in disquisizioni teologiche, sia pure
senza successo.
Altra questione delicatissima era quella delta dislocazione e destinazione delle Suore, the non erano pedine di una scacchiera, da
spostarsi a proprio capriccio e cornodo. Barbara per es. e sempre disponibile; Nicoletta meno, e fa qualche resistenza. Vincenzo, interpellato, scrive a Luisa: "Non mi sembra sia it caso di procedere di autorita, perche si otterrebbe un pessimo risultato". Del resto quando
si deve affidare un ufficio, non si deve valutare solo la disponibilita
delle Sucre, ma anchc Ic loro attitudini, i desideri espressi dai Parroci, i bisogni segnalati dalle Dame. Non era davvero it caso di procedere alla cieca e per tentativi, poiche gli spostamenti di allora erano vere e proprie spedizioni e a un eventuale errore non si poteva rimediare, come si fa ora, con un colpo di telefono o un telegramma.
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5. Problemi di fondo
Tutti questi erano i problemi di contorno e di ambientc , legati
alle necessity contingenti e mutevoli. Piu ardui erano i problemi
di fordo: la natura della Compagnia, it fine e la missione, la sua
collocazione nella Chiesa e i rapporti con la Gerarchia e 1'Autorit5
civlie.
Ora San Vincenzo non era un teorico , ne cultore di belle idee
astratte ; non era nemmeno un empirico, faccendone ne un uomo
tuttofare con molto cuore e poco cervello. Profondo conoscitore
della vita di consacrazione, buon teologo e ottimo canonista, egli
sa the la vita di una Comunita va fondata su solide basi teologiche, con una sua missione ben definita e una particolarc spirituality.
Ecco dunque the dopo un periodo di sperimentazione, Vincenzo
redige e consegna alle Suore le linee fondamentali di quelle the oggi
chiamiamo 'Tostituzioni", e the egli chiamava "Regale Coinuni",
nate dall'esperienza quotidiana maturata nell'orazione. Ma Ic Regole Comuni non possono disciplinare tutta l'attivita delle F.d.C.,
the si svolge in tanti settori diversi. Occorre stabilire linee generali di comportamento per ogni singolo ufficio it cui esercizio non
puo essere lasciato alla libera iniziativa delle Suore . A questo provvede Luisa , con regolamenti particolari , agili, flessibili , all'occorrenza modificabili, quelli the oggi chiamiamo "Direttori", nei quali Luisa portava la sua esperienza diretta.
Anche it tipo di consacrazione da proporre alle F.d.C. dovette
essere oggetto di lunghe riflessioni e di attento ascolto della volonta di Dio.
Nella Pentecoste 1623 Luisa aveva avuto dallo Spirito la premonizione the si sarebbe consacrata a Dio con i voti di castita, poverty e obbedienza assicme ad altre compagne, ma fuori del Chiostro. Non vi era dubbio the le compagne fossero quelle the si erano raccolte intorno a lei, e la missione quella the gia da qualche
anno svolgevano . Dunque era arrivato it momento di emettere i Voti.
Senonche in materia di Voti Vincenzo procedeva con cautela. I Voti, in regime di vita comunitaria , richiamano la vocazione religiosa, e questa richiama it chiostro.
Ad agire con troppa disinvoltura si poteva incorrere nell'infortunio di S. Francesco di Sales. Aveva istituito una Comunita Religiosa per la visita ai malati, e fu costretto a tramutare it loro compito nella visita al SS . Sacramento , missione nobilissima, ma diversa da quella ideata. D'altra parte non ci si puo consacrare ai
poveri se non si a consacrati a Dio.
Ora la Chiesa non era ancora preparata a un tipo di consacrazione comunitaria a contatto continuo col mondo. Occorreva quindi
molta circospezione e graduality. Prima it voto di desiderio, come
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grazia implorata a Dio e ardente promessa. Poi it legame giuridico
per qualche sorella soltanto; in seguito, alle giuste scadenze, pertutte le altre Suore; quindi I'approvazione ecclesiastica. Naturalmente si trattava di voti semplici, privati, annuali.
6. 11 primo Magnificat
11 giorno della grande promessa cadde it 19 luglio 1640. Al termine di una vibrante conferenza Vincenzo pronuncio a nome delle
Suore questa preghiera dal tono insolitamente solenne e quasi rituale:
"Div mio, ci doniamo tutte a voi. Fateci la grazia di vivere e
morire nella perfetta osservanza di una vera povertd. Ve to
chiedo per tune le Suore presenti e assenti. Fateci anche la
grazia di vivere e morire castamente... e quella di vivere in
una perfetta osservanza dell'obbedienza. Noi ci doniamo a voi,
o Dio, per onorare e servire i nostri signori, i poveri. Lo volete, mie care Suore?".
Trepidanti di gioia e commozione le Suore si gettano in ginocchio "Si, to vogliamo"
Solo 2 anni dopo, nel 1642 e precisamente it 25 Marzo, giorno
caro a Luisa perche ricorre 1'8° anniversario della sua promessa
di consacrarsi ai poveri - e nci tempi futuri giorno radioso per
tutte le F.d.C. vissute nell'arco di 3 secoli e mezzo -, Luisa e le
sue prime 4 Suore pronunciano i Santi Voti nel corso della Liturgia Eucaristica celebrata privatamente da S. Vincenzo nella Chiesa parrocchiale di St. Nicolas du Chardonnet.
Al termine dello stesso anno, it 20 Novembre 1642, la giovane
e gia gloriosa Compagnia ottenne it riconoscimento giuridico dal
Vescovo Francesco Paolo Gondi, coadiutore dell'Arcivescovo di Parigi. 11 riconoscimento della S. Sede arrives molto piu tardi, it 18
Gennaio 1655.
7. Lo Spirito Rinnovatore
E stato detto, con profondo senso storico e teologico, the la
chiesa deve essere continuamente riformata: "Ecclesia semper reformanda". Questo vale anche per la vita di consacrazione: deve
essere sempre rinnovata perche 1'anima di una Comunita non sono le strutture, e nemmeno la sua costituzione giuridica, ma le persone the la compongono, ciascuna con it suo volto, it suo slancio
apostolico e impegno di perfezione e, purtroppo la sua peccabilita. Nulla e quindi piir deleterio per una Comunita the lasciar andare le cose come vanno, perche vanno sempre verso it peggio.
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11 compito di tenere la Comunita in stato di tensione e crescita
spirituale spetta singolarmente a tutti, ma giuridicamente e autorevolmente per la Comunita intera, spetta a Vincenzo e Luisa.
Per Luisa era essenziale the la direzione delta Compagnia fosse affidata a S. Vincenzo e, dopo di lui, ai suoi successori. Dovette
tener testa a S. Vincenzo, restio ad assumere per se stesso e i suoi
missionari un impegno the poteva stornare lui e i suoi dalle Missioni, ma alla fine Luisa ebbe partita vinta. Dovette lottare 10 anni
col Parlamento the pretendcva inchiodare Luisa a un dilemma: "O
voi siete Religiose, e allora ritiratevi nei vostri convents; o non siete
Religiose, e allora regolatevi con i vostri regolamenti interni come
fanno be afire confraternite laicali, senza bisogno dell'approvazione del Sovrano".
Alta fine la costanza irriducibile di Luisa ebbe it sopravvento
sui cavilli del Parlamento, e Vincenzo fu it primo Superiore Generale delle F.d.C..
A sua volta Vincenzo nominava Luisa Superiora Generale a vita, nonostante essa scongiurasse di venirne sollevata; nia obbedi.
L'obhedienza, in un'anima di Dio, contrariamente a quanto si pensa, non frena to slancio, ma vi aggiunge sicurezza, fervore.
Ecco dunque Luisa all'opera come colei the educa, interroga
e comanda. "La direzione degli altri e un pesante fardello", scrive
Luisa atle Suore per esortarle alla stima e alt'affetto verso le Suore Serventi; ma si comprende bene the questa raccomandazione
e dettata dalla sua personate esperienza di fondatrice e direttrice.
Tuttavia essa ha idee motto chiare sul compito da svolgere e le attua con immediatezza. Tutte to sue figlie dovranno ricevere la prima formazione nella Casa, sotto i suoi occhi e sotto la direzione
spirituale di S. Vincenzo. Questo le consentira di conoscere it volto, 1'anima, le capacity e i limiti di ogni Suora.
Le Suore poi si disperderanno per le citty e i villaggi delta Francia, ma non allo sbaraglio, bensi dopo accordi precisi con le autority religiose e civiti, stipulati da Luisa stessa dopo aver preso visione delta realty locale. Le Suore partiranno a gruppetti di 2, 3,
5 e anche pis, a seconda delta mole di lavoro da svolgere, mai isolatamente, se non in via provvisoria, perche la solitudinc intristisee e la tristezza uccide.
Ogni piccola Comunita locale aveva to Suor Servente, con compiti di responsabilita e con l'impegno di mantenere con la soretla
e le sorelle un rapporto cordiale e amichevole, in trasparente apertura di cuore e di dialogo. L'orario delta giornata doveva modellarsi su quello delta Casa: alzata alle 4. Le prime due ore erano destinate alla preghiera comunitaria e faccende personae, a mono the
un'urgenza improvvisa le chiamasse at capezzale di un malato. Per
it rimanente delta giornata non appartenevano piir a se stesse rna
ai poveri. Il ritmo era sfibrante. Occupava tune le ore del giorno
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e tutti gli spazi dell'anima. Era ovvio the sentissero it bisogno di
essere seguite e sostenute. Luisa aveva voluto the imparassero a
leggere e scrivere non solo per insegnare agli altri, ma anche per
tenere con loro un frequente rapporto epistolare: una lettera the
va, un'altra the viene, ed ecco the si sopiscono le frustrazioni dell'insuccesso, le incomprensioni, la solitudine, c la vita ricomincia.
8. Un'anima in ascolto di Dio e della Conninitd: le lettere di S. Luisa
Le lettere di Luisa rivelano in lei una madre tenera e forte verso le sue Figlie. Un amore the esclude la gelosia, perche non e possesso, ma servizio e dono. A Vincenzo scrive nel 1638: "La buona
sorella Barbara ha molto bisogno di parlarvi, tanto da credere the
finche non l'abbia fatto non poled essere contenta. Se aveste modo
di recarvi sabato a la Chapelle sarebbe an gran bene per tutti". 01tre a Barbara gli raccomanda Suor Margherita Turenne, per la quale teme the possa fare un passo (also. Nella stessa lettera chiede
a Vincenzo appunti su argomcnti da trattare con le Suore due o
tre volte alla settimana. Come si vede, Luisa e immune da quella
debolezza, molto comune, di legare a se le creature, sottraendole
ad altri, di farne un nido di tenerezza per proprio personale conforto. Spigoliamo un momento fra queste lettere.
Anche ai nostri tempi, the pure sono tempi di consumismo nei
quali i ragazzi di 15 anni hanno piu soldi in tasca dei Toro nonni,
capita the it primo stipendio sia salutato come affermazione di Iiberta e autosufficienza. Al tempo di Luisa, quando in campagna
non circolava denaro, poter maneggiare e spendere danaro sembrava addirittura un miraggio per le povere contadinelle. Ora queste contadinelle, divenute Suore, trovandosi per ufficio a contatto
con le Dame, venivano a disporre di qualche comma. 11 voto di poverta le premuniva da ogni avidity di danaro, ma la tentazione poteva serpeggiare, indurle a qualche alto di padronanza, o per accondiscendere a certe vogliuzze personali, o anche per assumere
1'atteggiamento di benefattrici e benestanti agli occhi degli assistiti. Contro queste deviazioni Luisa fu sempre irremovibile. A Luisa
Ganset scrive nel 1639:
"Credo the la causa della rnaggior parse delle vostre mancanze sia it denaro the conservate presso di voi, e it piacere the
avete di disporne liberamente. Credete a me, sorella mia, liberatevi da questo attacco: mettete tutto it vostro avere nelle
mani di Suor Barbara e spronatevi all'amore, alla poverty per
onorare quella del Figlio di Dio".
E la lettera di una madre, ma anche di un capo. Nei luglio dello stesso anno ritorna sul medesimo argomento in una lettera a
S. Vincenzo:
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"La Lorenese non trova ancora come occuparsi; sono gid 15
giorni the e all'Hotel Dieu per questo. Che cosa ne faremo?
Vi prego di non darle danaro. Ho detto a Suor Genove f fa di
provvederla di tutto cio the le occorre. In quanto a lei, questo vorrebbe: starsene 16 senza far niente e aver quattrini da
spendere ".
Pronta a colpire Ic mancanze pi%r gravi, Luisa e altrettanto pronta .1d accogliere chi si ravvede. Scrive a Giovanna Lepeintre it 5
Luglio 1642:
"La nostra Suor Anna di Fontanacy ci ha dato tulle le prove
possibili di pentimento per it suo ritardo ad obbedire... ed e
piu die mai risoluta a vivere e morire F.d.C."
Con grande finezza d'animo Luisa non ricorda la disobbedienza, ma solo l'obbedienza ritardata. Essa vigila senza posa Pffinche
le sue figlie non impigriscano e la Comunita non cada nell'imborghesimento e nella ricerca del quicto vivere. 11 31 Gennaio 1648 scrive a Suor Turgis non senza una punta di risentimento:
"Ricordatevi the dobbiamo lavorare per guadagnarci la vita
... Non e da credere the Dio ci abbia liberate dalla cura di guadagnarci it pane per metterci a nostro agio e in riposo".
E it 6 Marzo dello stesso anno, scrivendo alla rnedesima Suora, torna alla carica con un tocco di umorismo:
"Mi e slato detto the Suor Marta e cosi ingrassata da non riconoscersi piu. Mio Dio, come pavento i luoghi dove ci sono
troppe comoditd per la nostra condizione. Vi prego, sorelle
mie, fate in modo the Suor Marta sia occupata in lavori faticosi it pih possibile. Eppoi, non ci sono altri malati nei villaggi vicini?".
La missione delle F.d.C. e una sfida al mondo, alla natura e anche a] concetto tradizionale di vita consacrata. Esse non vivono in
comunita numerose dove le debolezze dell'una sono compensate
dalle virtu delle altre e un po' di intimita e comprensione da qualche parte si finisce per trovarla sempre. In molte locality le Cornunita sono costituite da due sole Suore, una in funzione di Superiora e I'altra come subalterna. Ora se fra due persone e difficile accettare umilmente I'obbedienza, e difficile anche esercitare soavernente l'autorita. Cosi la Superiora recrimina per non essere prontamente obbedita; la sorella recrimina per non essere mai ascoltata ne apprezzata.
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Questo succede a Richelieu tra la Superiora Suor Barbara e
la subalterna Suor Luisa: due anime ferite che continuano a ferirsi, con disdoro della Comunita agli occhi di tutta la gente. In una
bellissima lettera che andrebbe riletta integralmente, S. Luisa interviene con energia misurata e appassionata. Le chiarna teneramente mie buone figlie perche le ama, ma non esita a esporre loro
la sua amara verita. E la verita e che esse, invece di glorificare Dio,
danno scandalo al popolo.
La reprimenda e diretta in primo luogo a Suor Barbara, la Superiora alla quale it Superiorato ha dato alla testa perche considers l'autorita come un dominio, mcntre e un servizio, e va esercitata con umilta e non con durezza, nella cordiality e non con imposizioni. Le propone un rimedio: gettarsi in ginocchio davanti alla sorella, chiederle perdono, abbracciarla. Una soluzione che solo i santi
possono proporre, e che solo un cuore generoso come quello di Barbara puo accettare.
Ma anche la sorella, Luisa, che pure chiama figlia mia, ha i suoi
conti da regolare. 1r forse entrata in Comunita per essere Iibera di
se stessa? Avendo accettato Barbara per sua Superiora all'atto della
partenza, perche ora la rifiuta? Probabilmente - insinua Luisa la sua irriducibile insubordinazione deriva dal dcsidcrio di aver
danaro e disporne a piacimento. Consegni dunque tutto alla Superiora e viva nella poverty a cui si e consacrata.
Notate: per ricomporre la pace Santa Luisa ricorre a una soluzione nuova. Invece di soppesare le ragioni e le rivendicazioni
dcll'una e dell'altra Suora - un discorso che non finirebbe mai mcttc davanti ai loro occhi i torti dell'una e dell'altra, e dei torti
e ovvio che bisogna umiliarsi e pentirsi. Ed ecco preparato it terreno per una sincera riconciliazionc che non lascia sul campo tie
vinti nc vincitori, ma spiriti rappacificati nel segno dell'umilta c
della carita.
Le F.d.C. Sono schierate lungo tutto it frontc del dolore e del
bisogno, c lavorano con dedizione e sacrificio. Ma vi sono locality
o mansioni dove si raccolgono frutti di bene e consolahioni e altre
dove si raccolgono solo triboli e spine; locality dove i rapporti con
l'autorita civile ed ecclesiastica sono improntati a stima ed amicizia, e altre dove si deve stare continuamente sul chi vivo. Qua 1'opera e retta da una Superiore affabile e accogliente, la da una Superiora alquanto scontrosa e scostante. 1✓ naturale che le Suore abbiano e manifestino le loro preferenze. Ma Luisa non transige: "Chi
siamo not che pretendiamo, da not stesse, fare la scelia delle nostre
vie? Lasciamo fare a Dio".
In questo rnodo non vi sara la locality o l'ufficio che tutte agognano o la locality e I'ufficio che tuttc rifiutano, con danno dei poveri che finirebbero per essere loro i rifiutati. Del resto da sempre
Luisa predica alle sue Figlie la sobriety in tutto, si, anche nelle sod-
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disfazioni delta vita apostolica, come la sobrieta net vitto e nell'alloggio.
A Suor Maria Poulet e a Suor Clemenza raccomanda:
"Sapete bene, mie care sorelle, che, ovunque siamo, dobbiamo tenerci sempre nella sobrieta, tanto per la quantitd che
per it genere comune dei cibi, come ci si regola qui, nella Casa ".
Barbara Angiboust che ha portato la sua esuberantc vitalita
in tante Comunita delta Francia, si trova ora a Bernay in una bella
casa (1656). Per quanto conosca a fondo la virtu delta Suora, Luisa
non puo nascondcrc un impulso di apprensione:
"Quella confortante abitazione non nuocerd al vostro spirito
di povertd e umilta? Di quei bei frutti maturi, di quel frizzante sidro che sono a vostra disposizione, non ne farete parte
ai poveri, in modo da non ahhondarne per it vostro use?".
II tempo e danaro; come it danaro, e ancor piu di questo, va
usato con parsimonia e tesaurizzato al massimo:
"Se si avanza tempo - scrive net 1659 a Francesca Carcireux
a Narbonne - non sprecatelo in cornplimenti o in oziose conversazioni, ma utilizzatelo in lavoretti da vendere a vantaggio dei poveri o in qualche conversazione spirituale che possa giovare alla loro salvezza".
9. 1 due ritmi dellarnore: Dio e it Prossimo
Sarebbe di enorme interesse avere tra le mani anche partc del
carteggio delle F.d.C. con la loro Superiora Generale, ma e assurdo pretenders che ci sia stato conservato. Sappiamo pero che la
corrispondenza delle F.d.C. con la Madre era intensa, quasi settimanale. Luisa non ammetteva ritardi. Esigeva che le lettere in partenza, opportunamente sigillate, fossero lasciate in portineria, in
modo da essere inoltrate alla prima occasions.
Abbiamo messo in evidenza i passi nei quali Luisa richiama
le sue Figlic ai doveri delta loro Vocazione con forza e dolcezza.
Molto piu frequenti sono net suo epistolario i passi nei quali incoraggia ed esorta, ammira e si commuove di fronte at bene che le
sue Figlie operano tra i poveri, e ai sacrifici chc affrontano, col rischio delta salute e delta vita.
Cosi nella lettera del 25 Luglio 1642 ricorda con profonda cornmozione e gratitudine a Dio la brutta avventura di una Suora, caduta nella Senna mentrc lavava i panni dei malati dell'Hotel-Dieu,
tratta in salvo miracolosamente e ripresasi solo dopo trc ore di svc-
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nimento. Nello stesso anno raccomanda a Maddalena Mangert in
Angers: "Siate molto coraggiosa, voi e tutte le sorelle".
C'era davvero bisogno di incoraggiaric. Erano sempre sulla
breccia quelle sue povere figliole, e, nei momenti di piir grave pericolo, venivano lanciate in prima linea. Nei 1636 infieriva it colera,
particolarmente violento tra i malati dcll'Hotel-Dieu dove prestavano servizio 14 Dame della Carita. Con alto senso di responsabilita Vincenzo c Luisa propongono un eroico cambio di guardia tra
be 14 Dame chc hanno a carico be Toro famiglie e un drappello di
F.d.C. the ad esse subentrano come ostaggio nelle mani della Diving Provvidenza.
Luisa insegna the la F.d.C. deve essere pronta a dare la vita
per i poveri. C'e chi la dona in un colpo solo, come Margherita Naseau, come Suor Isabella colpita dalla peste tra i malati dell'HotelDieu. C'e chi la dona giorno per giorno, goccia a goccia come Francesca Manseaux e Margherita Menage, the cadono esauste nel 1658,
al servizio dei soldati malati e feriti dopo la battaglia delle Dune;
come la stessa Barbara Angiboust, una Suora the riempie di se e
da l'impronta ai primi 20 anni di storia della Comunita; the ha scelto
la poverta, pur non essendo povera; una giovane ardente e dinamica, pronta a tutti gli impicghi, tanto inventiva da apparire talora
indipendente, straripante di allegria, non sempre malleabile di carattere, ma umile e generosissima. Muore martire della sua dedizione nel 1659 all'ospedale di Chateaudun.
Non di rado le Suore si ammalano per fatica eccessiva, inclemenza della stagione, contagio ecc. . Luisa fa giungere ad esse la
sua payola di conforto, manifesta la sua apprensione; promette preghiere, esorta a supcrare la noia dell'imrnobilita su un letto; invita
a sperimentare di persona, nclla malattia, di quanta assistenza, cordiality e dolcezza abbiano bisogno i malati che hanno in cura; sollecita l'intervento del medico e suggerisce ricette the essa stessa
ha sperimentato negli anni della sua malferma salute.
Nella stupenda freschezza, variety e concretezza dclie lettere
di Luisa, sia the essa esorti o rimproveri o incoraggi o ammaestri,
it filo conduttore the anima e permea tutta la sua pedagogia e l'amore di Dio the deve riempire I'anima e trovare it suo sbocco e
la sua concreta verifica nell'amore fraterno e nell'amore dei poveri. Per I'arnore fraterno: "Amniamoci in Dio - scrive alle sue Figlie
- ma amiamoci anche fra noi, perche not siamo in Div". Per ]'amore dci poveri:
"Portare delle pen tole e poco, se non vi proponete Gesu Cristo come modello della vostra missione. Si, se ci allontaniamo, anche minimamente, dal pensiero the i poveri Sono le
membra di Gesu Cristo, infallibilmente it nostro amore si
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indebolird, e cosi pure la dolcezza the dobbiamo usare verso
i nostri cari Padroni. Solo it pensiero di Dio pub ottenere the
non proviamo nessuna fatica nel servirli, rispettarli, confortarli, senza lamentarci rnai ".
E it ritmo pendolare dell'arnore di Luisa: da Dio agli uomini;
dagli uomini a Dio. "Dal centro al cerchio, e si dal cerchio al centro", direbbe Dante.
10. E se le lettere di Luisa fossero indirizzate a noi?
Se queste lettere fossero indirizzate a noi troverebbcro, come di fatto trovano, delle lettrici attente, riconoscenti e commosse, perche esse non sono soltanto un documento storico legato a
un'epoca irremediabilmente passata, ma sono Iczioni di vita, sono una interpretazione autentica e limpida delta nostra vocazione, the per essere autentica deve continuamente richiamarsi alle
sue origini.
Se it contesto sociale, storico e religioso net quale operarono
le prime F.d.C. e radicalmente e irreversibilmente mutato, it quadro morale e l'impegno apostolico all'interno delta Comunita e rimasto sostanzialmente identico: consacrazione a Dio nella castita,
poverta, obbedicnza e dedizione ai poveri, come impegno di promozione ed evangelizzazione dei medesimi. Anche i mezzi per cornpiere la ^nissione Sono gli stessi: discernimento delta volonta di Dio
per collaborare at suo disegno di salvezza; comunione di vita fra
noi nella preghiera e carita fraterna; predilezione dei poveri come
incarnazione di Cristo; coraggio nelle prove delta vita e delta missione; testimonianza di Vangelo attraverso la pratica delle 3 virtu
tipiche delle F.d.C.: semplicita, umilta e carita.
Anche le debolezza the Luisa segnalava e biasimava nelle sue
Figlie sono quelle stesse the possiamo riscontrare nelle nostre Comunita: rapporti non sempre sercni con i Superiori, nc sempre cordiali con le Sorelle; a volte una certa durezza e intransigenza con
coloro the ci sono sottoposti net nostro ufficio, da cui trapela un
certo spirito di dominio; qualche arrangiamento in materia di poverta; qualche resistenza o riluttanza all'obbedien•z.a, specialmente in caso di trasferimento e cambiamento di ufficio; rivendicazione di una eccessiva autonomia che a volte maschera l'indipendenza; tentazione, sempre in agguato, di assestarsi net nostro quieto
vivere the e sempre voglia di vivere net soffice letto delle care e
collaudate abitudini.
L'obbedienza oggi e meno oppressive the net passato, I iberata
da formalismi, responsabilizzata. Ma anche S. Luisa esigeva the
it rapporto fra Suor Servente e Sorella non fosse quello del Supe120

riore verso it sottoposto, ma quello di Madre verso la Figlia, nella
reciproca confidenza, essendo l'obbedienza non tanto un atto di ossequio verso la Superiora, quanto una docile sot tornissione alla volonta di Dio.
Questo modello di autorita come servizio, valido ovunque, lo
e piu marcatamente nelle cosiddette piccolo Comunita sperimentali, dove la buona riuscita della missione e legata al senso di responsabilita della Superiora, e ancor piir al rapporto di confidente
amicizia con tutti i componenti della Comunita.
Nelle sue lettere Luisa ci insegna the solo amando si ha it diritto di rimproverare, anche aspramente se e it caso; mentre ogni
rimprovero non ispirato dall'amore, ma suggerito dall'ira, e subito come un gesto di disprezzo e rifiuto, mortifica le anime e ne arresta la crescita. Anima sempre insoddisfatta di se stessa e sempre alla ricerca di una piu alta perfezione, Luisa cura it dettaglio
anche nella formazione delle sue Figlie, ma scnza I'ossessione del
dettaglio e l'esasperazione della minuzia, chc sarebbe forrnalisrno
aberrante e rigorisrno disumano.
I problemi the la Compagnia doveva affrontare erano enormi,
i sacrifici gravissimi, le difficolta sempre ricorrenti. E allora valeva la pena perdere la pace perche una compagna era troppo taciturna, un'altra troppo loquace, una terra troppo lenta, una quarta
troppo arruffona? Luisa faceva notare queste incongruenze che rasentavano I'assurdo e otteneva sempre the da piccole mancanze,
spesso vero futilita, nascessero scene di riconciliazione con abbracci
e lacrime the davano inizio a una ritrovata gioia di vivere e di lavorare insieme.
Solo quando l'insofferenza tra le Sorelle rasentava la rottura,
interveniva tempcstivamente e chirurgicamente, mettendo nelle sue
parole - come le aveva suggerito S. Vincenzo - quella goccia d'aceto the fermentava e bruciava nelle anime e provocava reazioni
benefiche.
Ci vorrebbe sempre una S. Luisa the dica a tutti la verita con
amore e chiarezza, senza reticenze e falsi pudori; e dells Suore the
I'accolgano con umilta, senza riserve e alibi ipocriti.
Alla morte di Luisa le F.d.C. erano circa 600, disperse per tutta la Francia e fuori dei suoi confini, impegnate in un apostolato
nuovo; del tutto ignoto alla Chiesa, da inventarsi giorno per giorno, perche svolto in condizioni di perenne emergenza. Pifi di 600.
Ma Luisa le aveva tutte in pugno, perche le aveva tutte nel cuore.
E forse questa la lezione piu grande the ci ha lasciato: "Coloro the
hai amati, Ii hai salvati - Quos amavisti salvavisti".
Giuseppe GIORNELLI, C.M.
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STUDIA
St. JUSTIN DE JACOBIS AND HIS
PASTORAL METHOD
INTRODUCTION
When St. Justin de Jacobis, C.M. arrived in Adwa on 29th October 1839 - incidentally even the time is recorded - at about 4:00
p.m., it should be remembered that the three Lazarists, Mgr. de
Jacobis, Frs. Sapeto and Montuori, were the only Catholic priests
in the whole of Ethiopia. Consequently, the Prefecture of Abyssinia,
as entrusted to their pastoral care, had been defined as covering
the whole of "Ethiopia and (even) the bordering countries without
limits to both West and South."
THE TACTICS OF Fr. PAL',, S.J.
Despite the magnitude of such a daunting challenge, the three
Lazarists, within days of their arrival, sat down and worked out
the guidelines of their pastoral policy. By mi(I-December, after six
weeks of prayer and reflection, they had hammered out a policy
which Fr. Sapeto called "the tactics of Fr. Paez" - a Jesuit of outstanding apostolic insight who had died on 3rd May 1622.
Those "tactics", besides being the focal point of this conference, and as they are still relevant today, will now be quoted in full.
As pastoral guidelines the "tactics" were written down in the form
of five principles:
"1) While maintaining good relations with the princes and their
courts, a certain reserve was necessary in the interest of preserving their apostolic independence.
2) To present a simple and solid Catholic doctrine while avoiding controversy and inconclusive discussions.
3) To cultivate the sympathy of the local clergy and debteras
and so avoid, as far as possible, their opposition and hostility.
4) To avoid triumphalistic foundations and to lead a life of
apostolic simplicity.
5) Strictly, to remain outside all political affairs, intrigues and
disputes."
Now one point stands out by reason of its very absence: They did
not seem to have adopted any stand with regard to the Ethiopian rite!
Might it have been possible that, owing to their inexperience at that
particular time, they did not know what stand to take?
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Once the principles of their pastoral method had been established the three Lazarists dispersed so as to apply, over as wide
an area as possible, the principles of their tactics. By mid-December
1839 Frs. Sapeto and Montuori left Adwa and headed for Gonder.
It was their intention that Fr. Sapeto should continue towards Shewa so as to participate in Ras Sahle Selassie's attempt to christianize the Galla. For his part Fr. Montuori intended to establish
a base at Gonder in view of being able to radiate and carry out his
apostolic miinstry in Khartoum. Mgr. de Jacobis remained alone
at Adwa in a house rented from Tesfa, the goldsmith, not far from
the Church of Medhanie Alem. As Prefect Apostolic, Mgr. de Jacobis considered that his personal presence at Adwa was justified because of the town's importance and because it provided a link for
communications with the coast.
The three priests never met again until early January 1841. For
a whole year following his confreres' departure, Mgr. de Jacobis
lived like a hermit in that little house. It was one of the most important years of his apostolic life as his own insights into the application and development of their established pastoral guidelines
were to be significantly enriched.
Despite the embarrassment he must have felt at his rather poor
Amharic, Mgr. de Jacobis delivered a sermon in his own house to
just ten people on 26th January 1840. That sermon was a personal
commentary on John 11I,16: "God so loved the world that He gave
His only Son." In an application to himself of those same words
Mgr. de Jacobis went on to say: "If you wish to enchain my body,
then put it in chains... If you want my blood, then come, it is yours...
But if you do not want me to die, then all my life will be consecrated to you." His whole sermon was just a plea from the heart: Allow me to love you! Quite appropriately and significantly the issue of Truth and Life, December, carried the headline: St. Justin,
our Ethiopian Friend.
Apart from the five principles that had been adopted as the
guidelines of their common pastoral method, the plea from the
heart contained in Mgr. de Jacobis' short sermon expressed his own
personal pastoral method. From that day until he died, Mgr. de Jacohis' daily life was an unconditional pastoral application of that plea
irrespective of the response it provoked, either reciprocal love or
reciprocated hate.
When reflecting on the pastoral implications of his plea from
the heart, two highly significant points emerge:
- First, Mgr. de Jacobis had promised neither to protect nor to provide for his disciples, although later it would be modified. His short
sermon echoed a poverty of apostolic means consistent with the theological logic that human power and efficiency, although praiseworthy in itself, cannot be equated with the divine efficiency which is
building up the Kingdom of God.
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- Secondly, his sermon implied an insight into a central value of
Ethiopian culture: the supreme importance of interpersonal relations.

For those of us who are expatriates this latter point is particularly relevant. While wishing to avoid the trap of facile generalizations, for many of us the most important values of our native cultural background might be classified as impersonal rather than personal. We tend to he so work orientated that interpersonal values
are placed much lower down in our hierarchical scale of values.
A clear recognition of the importance of personal values can
help us all to avoid an instinctive trap: the tendency to particularize the defects of our own ethnic group while generalizing their
qualities; vice versa, we tend to generalize the defects of those who
are not members of our own ethnic group while particularizing
their qualities.
An example might make this point clear.
Let us suppose that a white Australian got drunk and killed
a man. Another white Australian would comment that his compatriot was a useless sort of individual. Now suppose that an Aborigine
of Australia did the same. He got drunk and killed a man. In that
case the comment of the white Australian would be along the lines:
"Its typical! It just shows you how savage they are!" In reference
to qualities the roles would be inverted.
The application of such tendencies can permeate our instinctive judgements, our prejudicial evaluations and casual conversations in a far reaching manner.
Let us now return to Mgr. de Jacobis in his solitude at Adwa.
At about the time of Easter 1840 he delivered a second sermon to
an audience comprising the clergy from the four churches of Adwa.
The full text of that sermon is not available but it treated of the
relations between Alexandria and Rome - an extremely delicate
matter, especially at that time. It is significant, however, that from
that time onwards several Orthodox priests became his sympathizers, even disciples. Indeed, when we examine the origin of his early disciples it is refreshing to see that quite a number came from
regions which, today, we would not consider as being traditionally Catholic. They came from as far afield as Gojam, Shire, Simen,
Gonder, Ahsea, Adwa, Axum, Welqayit, etc. The first parish priest
of Alitiena was Abba Weldegabriel of Welgayt; and the first parish
priest of Asmera was Abba Kidanu Weldegiorgis of Ahse'a.

THE ADOPT/ON OF THE ETHIOPIAN RITE
During that formative year of solitude at Adwa Mgr. de Jacobis' experience of the Ethiopian rite influenced him to complete
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what had been missing in the original guidelines of their pastoral
method - the attitude to be adopted by the Prefecture of Abyssinia
with regard to the Ethiopian rite.
Now the seminal experience of that -year was only to bear fruit
much later as Mgr. de Jacobis was abruptly summoned by
Dej.Wubie to accompany an Orthodox delegation to Cairo in search
of a metropolitan for Ethiopia.
In terms of the pastoral method adopted by Mgr. de Jacobis
the trip to Cairo was irrelevant, but from Cairo he went on to Rome
and what happened there is particularly relevant.
As the Prefect Apostolic of Abyssinia, Mgr. de Jacobis and his
Ethiopian companions were guests at the Greek College for the
length of their stay in Rome. Now it is inconceivable that during
their two months at the Greek College the historical significance
of their stay could have escaped their notice. There, too, had lived
the Greek Catholic Archbishop, John Chrysostom Clugny, who, fifty
years previously, had carried out according to the Greek rite the
episcopal consecration of Mgr. de Jacobis' predecessor, Abune Tobia Giorgis Gebregziabhier, in 1788. The Holy See had considered
Abune Tobia's consecration according to an oriental rite so important that instead of the customary two co-consecrators, because
no other Greek bishops were available, two Greek priests had substituted as witnesses.
Whatever may have been the failure, humanly speaking, of
Abune Tobia's apostolic mission, although 1 cannot agree with Fr.
Mauro da Leonessa who asserted that the failure was "particular1v due to (his) weakness...(as he) left his country at the first hint
of persecution....., his consecration had created an apostolic precedent which far outweighed any apostolic failure.
- As the Titular Bishop of Adulis, Abune Tobia was the very first
African bishop of modern tines.
- He was an Ethiopian Catholic Bishop.

-- More especially, Pope Pius VI had stipulated that Abba Tobia, prior to his episcopal consecration, should take an oath to retain the
use of the Ethiopian rite!

What were the pastoral implications of that oath?
Other than the missal which had been printed in 1548, there
was no specifically Catholic missal or ritual. By implication, therefore, Abune Tobia had been authorized to use whatever he might
find available in terms of local missals and rituals.
Neither should it be forgotten that in 1644 when Mgr. Wurmers, a Flemish Carmelite, was consecrated as Vicar Apostolic of
Ethiopia, he had been given a papal brief stating that he was "not
to change the rite of Ethiopia".
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That the Ethiopian clergy of the Prefecture of Abyssinia should
follow previous precedents by faithfully adhering to the Ethiopian rite was clearly shown by Mgr. de Jacobis after he came back
from Rome.
In terms of practice , his clergy's belonging to an oriental rite
motivated his intention to travel to Cairo so that ordinations to the
priesthood might be performed by a bishop of the oriental rite. That
same intention was subsequently confirmed by Mgr . Massaia who
recalled that prior to the ordinations he performed in 1847 at Guala he had asked the Prefect Apostolic in what rite the Ethiopian
Catholic priests would celebrate the liturgy and exercise the ministry. In reply, Mgr. de Jacobis is quoted as saying: "In Abyssinia there
is no liturgy other than a baptismal formula...(and in addition fourteen Masses ) ... I intend to revise and correct one of these and give
it to my priests...".
In principle, the faculties to use the Ethiopian rite were granted on 6th July 1847. The Papal Bull stated that " all the sacred functions (were to be carried out) according to the Abyssinian rite."
Those same faculties were repeated and spelt out in greater
detail on 21st April 1850. Subsequently , between 1866 and 1882,
there were no less than five authoritative replies from the Holy See
endorsing the practice of the Ethiopia rite as originally adopted
by Mgr . de Jacobis.

AN ETHIOPIAN DIOCESAN CLERGY
The pastoral attitude of Abune Yacob - he was now a bishop
- with regard to the personnel of his vicariate was expressed in
his own words when he said: "A local priest of mediocre instruction and virtue is worth more than a foreign priest of ordinary instruction and virtue." Not that his diocesan clergy were mediocre
as was established beyon all doubt by their heroic fidelity under
torture and persecution. But those words of his express the importance he attached to a local clergy. Consequently, he did not envisage foreign personnel as constituting the foundation of the vicariate.
To further the application of this aspect of his pastoral method
he initiated the seminary at Guala. From the time of the first ordinations performed there in 1847 by Mgr. Massaia and up to the time
of Abune Yacob's death in 1860 a total of 35 secular priests had
been ordained. Out of 35 priests ordained 18 were celibate priests
and 17 were married priests.
Did Abune Yacob first ask for a dispensation from the Holy
See to ordain married men? Apparently not! After all it had been
for centuries, and still is, the practice of the Oriental Churches, both
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Catholic and Orthodox, that married men can be ordained, but ordained priests cannot marry. That ancient practice was given official, juridical approval at the Synod of Trullo in 692.

AN EVALUATION' OF ABUNF_ YACOB'S PASTORAL. METHO!)
1) The Identity of the Vicariate of Abyssinia
This point will be more extensively dealt with in the second
conference. But, here and now, it should be stated that the two constitutive elements of the vicariate 's identity - CATHOLIC AND
ETHIOPIAN - were present from the vicariate' s origin in the
pastoral method of Abune Yacob.
2) Ecumenical Consequences
These consequences flow from the two constitutive elements
of the vicariate's identity. To the extent that the ETHIOPIAN character of the Church is absent it will he identified with some form of
foreign imposition. To that extent it will not he a local Church but
an alien Church. In such circumstances a virtually insurmountable obstacle exists to any Fruitful ecumenical dialogue.
All too often in the past, and even today elements of this thinking still remain, the acceptance and living of God's revelation, the
faith, has been identified with a particular expression of that faith
- the Latin rite. To identify the content of faith with a particular
cultural expression of that faith has been an obstacle to the inculturation of the faith within many a cultural context different from
that of the Latin world.
Abune Yacob tried to avoid such a mistaken identity. Thanks
to his initial pastoral method we are today in the happy position
of sharing a common ecumenical bridge with our Orthodox
brethren - the Ethiopian Mass.
3) The Ethiopian diocesan clergy
Amid persecutions and tortures both the Catholic laity and the
Ethiopian clergy proved their fidelity with their blood. The wisdom of Abune Yacob's original policy was clearly illustrated by the
events of 1895 when all the foreign personnel were expelled. Until
1898 only six priests remained in the Vicariate of Abyssinia; they
were the remnant which remained. They were alI very old, one was
blind and another crippled, but they remained steadfast. Of those
six priests, one of whom was a married priest, three of them had
been ordained by Abune Yacob! In this context neither should we
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forget Blessed Gebremikael whose priestly life ended with the
crown of martyrdom. Incidentally, next year, 1991, will be the bicentenary of his birth at Dibo in Gojam.
4) A Mistake of Abune Yacob
Out of consideration for the plight of his flock, Ahune Yacob
went to great lengths in making sure that the Church would not
be a financial burden to the faithful. Alas! Out of that concern was
horn a tradition which is hard to remove and has created a frame
of mind whereby some Catholics consider themselves to be dependent on the Church. They see themselves as belonging to the Church,
rather than the Church belonging to them. Some have even inherited
a misguided image of their priests as also being their protectors
and providers in a purely material sense.

CONCL Li S ION
From what has already been said we can summarize the pastoral method of St. Justin de Jacobis in a few words. The basic common principles of that method had been spelt out in the five points
called "the tactics of Fr. Paez, S.J.". To those common principles
should be added Mgr. de Jacobis' own personal pastoral principle:
that of requesting nothing more than being allowed to love the people entrusted to his pastoral care. To these principles of pastoral
method the practical decision, taken later, should also be included. That decision oriented the establishment of the Catholic Church
on the solid basis of a local clergy who would use the Ethiopian
rite.
In the second of these two conferences our attention will focus on the issues which characterized the Catholic Church in the
north of Ethiopia during the lifetimes of Abune Yacob's successors.
Those issues, as we shall see, are relevant to an understanding of
the Catholic Church in Ethiopia today as they exercised a formative influence.
Kevin O'MAHONEY, M. Afr.
Major Seminary Adigrat
24th January 1990
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THE ETHIOPIAN CATHOLIC CHURCH
AT THE TIME OF THE LAZARIST FATHERS
INTRODUCTION
Before presenting some historical reflections on "The Ethiopian Catholic Church at the time of the Lazarist Fathers", a few
introductory remarks are appropriate.
a) The scope of the title to this conference is very vast and for
practical reasons some limits have to be set. Some of the most important points, however, covering the period from 1860 to 1916,
will be dealt with. The reason for choosing 1916 as the terminal
point will become apparent when we reach it.
b) We have to remember that as missionaries the Lazarists had
been formed in the mould of post-Tridentine theology. They cannot be blamed for not having anticipated the orientation given to
the Church by Vatican II and with whose insights even we ourselves
are still struggling to come to terms.
c) Those years, 1860-1916, represent the formative period
which has to a great extent formed the present as they witness the
struggle to consolidate the identity of the Church.
ABUNF. YACOB's IMMEDIATE SUCCESSORS
In 1860 Abune Jacob died after 21 years of apostolic labour.
The memory of those years was vivid and cherished. Lest time
should erode that memory Qcshi Wledesellassie Weldegiorgis of
Maibrazio, whose own ordination had been confirmed by Mgr. Massaia at Guala, is credited with having taken the initiative to inaugurate a monthly memento in honour of Abune Yacob.
Now when we look at the immediate successors of Abune Yacob an appropriate reaction would be one of sympathy. They were
the successors of a saint! Now even an average man appears small
when compared with a giant.
Mgr. Biancheri failed to foster good relations with his Ethiopian clergy. As they even went so far as to request his removal, Mgr.
Biancheri's reaction was to consider a division of the vicariate into
two: one part to be handed over to the Ethiopian clergy, while the
other part would he retained by the Lazarists. Fortunately, such
a thought never became a reality.
Subsequently, the priests' loyalty to Abune Yacob made life
very hard for Mgr. Bel and helped to precipitate his early death.
Fr. Delmonte, a Lazarist of outstanding merit, died even be-

129

fore he had received the news of his nomination as vicar apostolic.
The chronological sequence of events brings us then to the consecration of Mgr. Touvier in 1870. For the next 18 years he was the
Vicar Apostolic. Those years call for closer examination because
of their formative significance when trying to portray and evaluate the Ethiopian Catholic Church at the time of the Lazarist
Fathers. The crucial issue during those years concerned the identity of the Vicariate of Abyssinia: Was it to be really CATHOLIC
and ETHIOPIAN? An examination of that crucial issue calls for a
step by step approach.
Before considering the question of the Church's identity,
however, we must ask ourselves if Mgr. Touvier conducted his episcopacy in fidelity to the five guidelines which Fr. Sapeto had called
"the tactics of Fr. Paez." Could it be said that Mgr. Touvier faithfully implemented those guidelines? A "yes" or "no" answer would
he too naive as there was an evolution in Mgr. Touvier's pastoral
policy which reflected his own experiences.
During the first year of Mgr. Touvier's episcopacy, 1871, the
year before Kasa was crowned Yohannes IV, a cruel persecution
swept through the vicariate. Within a matter of days four residences
and seven churches were burned. Thirteen years later, Mgr. Touvier recalled the persecution and commented that "the fruit of forty
years painful apostolate had been brought to nought."
That experience poisoned the Vicar Apostolic's relations with
Yohannes after he had been crowned emperor in 1872. Rather than
trust Yohannes, Mgr. Touvier sought the patronage of the invading Egyptians who were established in and around Keren.
Yohannes defeated the Egyptians at Gundet in 1875, then again,
and decisively so, at Gura in 1876. Although the Catholic Church
had been under the patronage of the Egyptian Muslims rather than
the Abyssinian Christians, Yohannes' reaction in victory was far
from being that of a fanatic. In 1877, Mgr. Touvier and Emperor
Yohannes met face to face for the first time at Adwa. When commenting on the result of that meeting Mgr. Touvier said: "On this
day the Catholic mission obtained its official existence in Abyssinia." With the renewal of his confidence that followed that meeting, Mgr. Touvicr then invited the Daughters of Charity to the vicariate, and in fact the Sisters arrived at Keren in 1878.
In support of the claim that Emperor Yohannes was fanatically anti-Catholic, it has been said that his decree of 1879 represented a suppression of the Catholic Church and the expulsion of the
priests. That is an exaggeration. The edict of expulsion only applied
to Mgr. Massaia and two of his compaions. Mgr. Massaia blamed
Bafana, Menelik's courtesan, and, incidentally, the limited scope
of that edict did nothing to prevent the arrival of new Lazarist personnel.
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But in 1881 when Alitiena and Guala were sacked, when Mgr.
Touvier and several priests were imprisoned, and Abba
Gebremaryam Gelewdeos only survived his cruel torture at Zobil
thanks to the heroism of a prostitute, Mgr. Touvier's confidence
in Abyssinian patronage was finally corroded. Only six years later,
when it was too late, did the full truth emerge in the revelations
that Bejirond Lewte made to Fr. Coulbeaux: the tragic events had
been falsely attributed to Yohanncs.
As a Frenchman, Mgr. Touvier's bad relations with Ethiopian
officials led the French government to consider him as an obstacle
to their political ambitions. In reply to the French government's
attempts to remove him, Mgr. Touvier responded by mistrusting
his own native France. But once the Italians had established an enclave around Mitsiwa, Mgr. Touvier began to seek their patronage.
As a result of seeking foreign patronage for the vicariate a bitter
division was created among the personnel of the vicariate. Fr. Coulbeaux stood for those who considered that as the Vicariate of Abyssinia was that of Abyssinia, whether for better or worse, the vicariate should be under the patronage of the Emperor of Abyssinia
- Yohannes IV. On the other hand, Fr. Paillard represented those
who trusted in the patronage of the Italian military authorities. So
bitter was the division of opinions that serious consideration was
given to dividing the vicariate into two: a vicariate for the territory controlled by Yohannes; another vicariate for the occupied territory. Soumagne, the French vice-consul at Mitsiwa, who formerly had been a great friend of Mgr. Touvier, was led to remark: "Mgr.
Touvier is not and never will be a missionary. Without further delay (a French coadjutor should be appointed) who is animated with
a true spirit of patriotism, speask the languages of the country, who
is known, loved, esteemed and listened to by the King and the Abyssinian chiefs." Obviously, the vice-consul was thinking of Fr. Coulbeaux.
These remarks have been made not out of any desire to discredit Mgr. Touvier but simply to show that he was not scrupulously
faithful in implementing the neutrality that had been included in
"the tactics of Fr. Paez." Beyond all doubt Mgr. Touvier had at heart
the well-being of the vicariate, even if he was misguided. What he
understood, however, as the vicariate's well-being will be treated
shortly in the context of the Church's identity.

APOSTOLIC CONSOLIDATION AND EXPANSION
After the Prefecture of Abyssinia had been divided in 1847 between the Vicariate of the Galla and the Vicariate of Abyssinia, the
territory confided to the Lazarists stretched from the Awash river
131

in the south to an indeterminate point north of' Keren. Under the
patronage of the Egyptians Mgr. Touvier had consolidated Keren
so that it became the principal centre of the vicariate. The hinterland, however, had not been forgotten. To the south, the region
around Ankober, ever since the time of Mgr. de Yacobis, had been
leased to Mgr. Massaia on the basis of an agreement subject to
renewal every ten years. And under the administration of Mgr. Touvier it was renewed.
To the west, shortly after his episcopal consecration Mgr. Touvier with Frs. Duflos and Lagardelle, two Ethiopian priests,
Bro.Cazeau and four seminarians tried to reactivate their apostolate in the Gonder region. Despite Yohannes IV's gesture of goodwill in returning to the Lazarists their property at Gonder which
had been confiscated by Tewodros, the endeavour floundered and
failed.
For close on twenty years no Lazarists had been stationed at
Alitiena, although the region had been served by Ethiopian priests.
In an attempt to revitalize the importance of Alitiena Mgr. Touvier sent Frs. Coulbeaux and Barthez there in 1847. And that initiative, as we all know, was a resounding success.
Keren, however, as it stood for security, stability and food,
provided in abundance from the extensive garden, was consolidated as the principal residence of the vicariate. It was only natural,
then, that Keren should have become the chosen site for the seminary. And it was there, too, that Mgr. Touvier founded the independent Ethiopian congregation of Sisters: "Sisters of the Sacred Heart
of Mary." During the lifetime of Mgr. Touvier the seminary at Keren was not very fruitful as only one of its seminarians was ordained. Altogether Mgr. Touvier ordained 8, seven of these,
however, were the renewal of ordained married priests. Later the
seminary did hear abundant fruit as the majority of the twentytwo ordained by Mgr. Crouzet had been seminarians in the time
of Mgr. Touvier.
Altogether then, from the time of Mgr. de Jacobis' arrival in
1839 and up to the time when the Prefecture of Eritrea was established in 1894, a total of 55 years, 69 priests had been ordained for
the Vicariate of Abyssinia. Over the same period a total of 62
Lazarists, 41 priests and 21 brothers had worked in the Vicariate
of Abvssinia.
That so many priests and brothers failed to make firm foundations in the hinterland cannot be blamed on the Lazarists. Betwwecn 1898 and 1906 the Lazarists made repeated attempts to make
a foundation in the new capital of Addis Abeba. Although Emperor
Menelik had approved of such a foundation, it never materialized
due to rather unedifying intrigue at higher levels of ecclesiastical
administration.
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Once the southern border of the Vicariate of Abyssinia had been
modified in 1906 further attempts were made to keep in contact
with the Catholics of Ankober, but all attempts to establish a firm
foundation were brought to nought by the hostility of the surrounding people.
Just one final observation to illustrate the apostolic concern
of both the Lazarists and the Ethiopian clergy for the hinterland.
Between 1906 and 1927 no less than thirteen attempts were made
to establish a mission in the Gonder region.

771Li IDENTITY OF 771E CHURCH
In the mid-1860s Mgr. Bel had asked the Holy See for permission to introduce the practice of celebrating low Mass as many
Catholics could not fulfil the precept of Sunday Mass as the required number of clerics for the sung Mass were not available. The
permission was refused. Apparently, fidelity to the traditions of'
the Ethiopian rite took precedence over the precept of Sunday
Mass! But Mgr. Touvier repeated the request to celebrate private
low Masses during his audience with Pope Pius IX just a few days
after his episcopal consecration. The permission was granted. The
benefits of this permission, as stated by Mgr. Touvier, were twofold:
the faithful would be able to fulfil the precept of Sunday Mass; and
the priests by receiving a stipend would then he able to provide
for their own upkeep. At the beginning, the reaction of the faithful
was rather violent . So much so, indeed , that the priests had to lock
the faithful out of the church while they each and individually
celebrated a private low Mass.
Subsequently, the tradition of using the Ethiopian rite in the
Vicariate of Abyssinia was severely criticized. In May 1882, the revered Mgr. Massaia wrote a repudiation of the Ethiopian rite. "That
same Ethiopian Mass," he wrote, "is only a string of prayers of dubious faith, which in no way express the idea of sacrifice... ( it is
only) a shapeless monster..." Later that same year Mgr. Touvier was
asked to give his opinion about the Ethiopian rite. His written reply contains the words: "...the Ethiopian rite today is only a ruin...
a kind of mummy deprived of life and religious sense... it is necessary to give Ethiopia the Roman ritual pure and simple...at the beginning great prudence and caution will be called for. But, in clue
course, the final outcome seems to me fairly certain, especially if
one of the Western nations would play a preponderant influence
in this country."
In those latter words are to be found the roots of his trust in
the Italians . His basic mistrust in both the Abyssinians and the
French stemmed from the fact that he did not consider they would
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help him to introduce the Roman rite. But with the establishment
of an Italian enclave around Mitsiwa he saw a "Western nation"
that might play a preponderant influence in the country.
When Mgr. Touvier died in August 1888 the Holy See was still
in a predicament as to what should be done about the Ethiopian
rite. Fr. Crouzet was then brought from Syria to become the sixth
Vicar Apostolic of Abyssinia. After his episcopal consecration in
Paris Mgr. Crouzet was charged to study in depth the whole question of the rite. But he was totally ignorant of the rite and its language. In any case the first years of his episcopacy coincided with
one of the worst famines ever known in Ethiopia and the need to
survive became top priority. Between 1888 and 1892 the famine is
estimated - and I quote - to have wiped out "two-thirds of the
entire population of Ethiopia." The swarm of locusts that swept
inland from the Red Sea coast in 1889 is still the largest ever recorded: it is estimated to have contained two hundred and fifty thousand million insects which covered an area of five thousand two
hundred square kilometres and weighed half a million tons!
Obviously it was impossible for Mgr. Crouzet to apply himself
to a study of the rite, but he had the good sense to appoint a commission whose members were: Abba Teklehaimanot, resident at Halay, Abba Weldeanania, Abba Weldesellassie and Abba Habtemaryam, all resident at Akrur, and Fr. Coulbeaux. It was that commission which prepared for printing the "Koren Missal" and which
contained fourteen anaphoras. As that missal was printed in 1890,
it is worth recalling that 1990 marks the centenary of its publication. Mgr. Crouzet explained that the missal did not contain an "imprimatur" as it was not definitive pending the approval of the Holy
See.
Only just in time was that missal printed as in July 1890 the
Propagation of the Faith recommended that the Vicariate of Abyssinia should adopt the Rome rite as translated into Ge'ez. What had
been a mere recommendation in 1890 became a firm decision at
the Propagation of the Faith's plenary council on 4th February 1895;
the very day that the Lazarists embarked at Mitsiwa after being
expelled.
Fr. Michael da Carbonara, as the first Prefect Apostolic of
Eritrea, was mandated on 23rd February 1895 to implement the
decision of the Propagation of the Faith. But where were the priests
sufficiently fluent in both Ge'ez and Latin to undertake the work
of translation? How could the Ge'ez chant be suitably accommodated to a different text? In the meantime, moreover, Pope Leo XIII
encyclical letter "Orientalium dignitas Ecclesiarum" had just been
published and it defended the Oriental rites from Latinizing influences. The implementation of the Propagation of the Faith's decision floundered.
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Eight years later, on 1st March 1903, Cardinal Gotti's impatience was expressed in a circular letter to all concerned. The reply of Fr. Gruson, as Superior of the Vicariate of Abyssinia, has
been preserved. "The question of the rite," he wrote, "is so delicate and fraught with consequences that it would be imprudent,
I would even dare to say criminal, to make a pronouncement one
way or the other without having made a very long study and having acquired sufficient experience." He also forwarded to the Propagation of the Faith the results of his consultations with the Ethiopian priests; priests whose fidelity to the Church had been tested
by imprisonment, persecution and torture. They unanimously opted
for the preservation of the Ethiopian rite as printed in the "Keren
Missal." Fr. Gruson's reply to the Holy See contained an interesting observation, and I quote: "By authorization of the Holy See,
the Catholic priests use not only leavened bread but also unleavened
bread (when celebrating) low Mass."
As far as the missal was concerned matters remained unchanged from 1903 to 1912. In that year of 1912, Mgr. Carra raised
a practical problem. He requested the Holy See for permission to
reprint the "Koren Missal." It was a very practical problem for the
simple reason that the needs of the priests now far outstripped the
number of copies that had originally been printed; and, again, that
copies that had been in constant use for twenty-two years were falling to pieces.
The reply of the Holy See, dated 25th February 1913, was positive on condition that certain modifications were made in the Mass.
Abba Teklemaryarn Semharay objected to any modifications being
made, and with good reason as will be seen shortly. At the beginning of February 1915, however, the "Asmara Missal" was printed. As the missal carried for the first time the approval of the Holy
See, it meant that the original decision of 1895 had been reversed.
So, after a struggle lasting more than twenty years the Ethiopian identity of the Catholic Church had been officially recognized
and confirmed.

THE EPICLESIS
The epiclesis refers to the role that is attributed to the Holy
Spirit in transforming the bread and wine into the Body and Blood
of Christ at Mass. The early Fathers of the Church, for example,
St. Cyril of Jerusalem had written about 340 A.D.: "So...we beg you
kind God, that the Holy Spirit might be sent on the gifts offered,
so that he makes the bread into the Body of Christ and the wine
into the Blood of Christ."
According to the Fathers of the Church, just as Christ became
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man by the action of the Holy Spirit through Mary's word of consent, so Christ's eucharistic presence comes about by the action
of the Holy Spirit through the words of the priest. And without the
action of the Holy Spirit the priest's words would remain sterile
and inefficacious.
In later centuries scholastic theology developed such a juridical approach to the Mass that the role of the Holy Spirit was overlooked, forgotten and excluded. Oriental theologians considered
that such an oversight rendered the Latin Mass inefficacious and
so invalid.
Now the "Keren Missal" of 1890, while not excluding the
epiclesis, modified the words so as to minimize the significance
of the epiclesis. One of the modifications made by the Congregation prior to the reprinting of the missal in Asmara said that as
the text "involved the controversial question of the epiclesis, and
so (it) should be deleted." Abba Teklemaryam Semharav had good
reason to protest - although unsuccessfully - about such a
modification. His later studies as published in his books, however,
did bear fruit as the epiclesis was included in the next printing
of the Ethiopian Mass - The "Vatican Missal" of 1945. In the liturgical reforms that followed Vatican II an epiclesis was included
in each of what are now known as Canon 11, 111, 1V of the Latin
rite, although the traditional "Roman Canon" always included an
epiclesis. But it is strange, even unfortunate, that in an Amharic
Catholic translation of the Ethiopian Mass used in the south until
very recently, and may still be in use, the epiclesis was totally omitted. Such an omission constitutes a serious obstacle to ecumenical relations with our Orthodox brethren for whom such a Mass
is considered invalid.

T/IF RITUAL,
Unlike the paramount theological and cultural significance of
the Mass, the administration of the sacraments is more centered
on making them practically available to the faithful. As a result of
trying to combine two desires: fidelity to the traditional Ge'ez administration of the sacraments and, secondly, the practicality of
the sacraments' availability, a hybrid ritual came into existence.
The evolution of the ritual during the decades under consideration can be schematically presented as follows:
1) The Practice of the 1870s:
- Baptism, Confirmation and First Communion:
These were administered according to the Ethiopian rite and
practice. Confirmation was not administered separately from hap-

136

tism, and at the end of the ceremony the child received its first communion under the species of wine.
Penance:
The Latin rite had been translated into Gc'ez.
Matrimony:
The Ethiopian rite in Ge'ez.
The Anointing of the Sick:
The Latin rite in Ge'ez.
Ordination:
The Latin rite in Latin.
2) The Practice by the Turn of the Century:
- Baptism:
The Ethiopian rite in Ge'ez.
- Confirmation:
The Latin rite in Latin.
- First Communion:
The original practice of administering baptism, confirmation
and first communion together had been discontinued. The reception of first communion now followed the Latin practice.
- Penance, Matrimony and the Anointing of the Sick:
Latin rite in Ge'ez.
- Ordination:
The Latin rite in Latin.

RELIGIOUS LIBERTY AT LAST!
In these two talks the repeated persecutions which tested the
heroic and steadfast fidelity of the clergy and laity have only been
referred to in passing. But one of those persecutions calls for particular mention because of the consequences it provoked.
In February 1916 a dispute broke out at Guala between some
Orthodox and Catholic laity over the repayment of a debt. The sum
involved was 3 Maria Theresa. As the dispute escalated the money
was forgotten. On 28th February Abba Tesfasellassie and Abba Yohannes Tesfay in the company of Frs. Gruson and Sournac presented themselves at Ras Seyum's court at Adwa in answer to his summons. At the conclusion of the court proceedings Ras Seyum issued an edict on 27th March 1916 which read: "The Catholics of
Agame have the choice of either going into exile or renouncing their
faith."
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An edict issued by the authority of Ras Seyum could only be
countermanded by Lij Iyasus, the heir apparent. Accordingly, a delegation left Agame for the capital. As the chosen members of the
delegation Abba Tesfasellassie, "Abba" Gebregziabhier and Fr. Gruson made their way to the capital via Mitsiwa and Djibouti; two
laymen, Adumer Halibo and Menelik Weldegiorgis, walked from
Alitiena to Addis Abeba.
Once the members of the delegation had been reunited they
presented to Lij Iyasus their protest against the edict of Ras SevLim. The heir apparent answered their appeal by saying: 'W4'hether
you are a Catholic, a Protestant or a pagan, what do I care! I am
not a judge of religion. I am a judge of the world! So, those Catholics who are in Agame are free from their past troubles and I give
them full freedom......
Subsequently, Lij lyasu sent a decree to Ras Sevum proclaiming the right of Catholics to enjoy religious liberty. The date of that
decree is 28th July 1916; indeed, it was a significant date in the life
of Lij Iyasu as that night he fled Addis Abeba, never to return. The
decree granting religious liberty to Catholics was his last official
decree as heir apparent!
By virtue of that decree the Lazarists and the Ethiopian clergy of the Vicariate of Abyssinia later made foundations at Mendida, Dese and Gonder. But before further apostolic advantage could
be made of Lij lyasu's decree severe restrictions were imposed by
Haile Sellassie in 1944 and they remained in force until quite recent times.
At the beginning of this talk I said I would restrict myself to
the period following the death of Abune Yacob and up to 1916 because I wished to end with the decree of religious liberty as
proclaimed in that year. Now, looking back at the Ethiopian Catholic Church during those years of the Lazarist Fathers we have seen
how the identity of the Church was consolidated as being both
CATHOLIC and ETHIOPIAN; and we have seen how religious
liberty was obtained for the Vicariate of Abyssinia.

CONCI. [.!S/ON
To the Lazarists and their faithful Ethiopian clergy belong the
credit of having established the Catholic Church in northern Ethiopia. That their work succeeded was due to a policy of inculturation which centred around the twofold identity of the Church CATHOLIC and ETHIOPIAN. But on several occasions external as
well as internal forces threatened to destroy the Church. After being reduced to ruins, even ashes, the Church arose with renewed
vigour. As a symbol of that destruction which was then followed
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by renewal, I chose to use the image of the phoenix in the titles
of the two books already published which cover the history of the
Vicariate of Abyssinia. The third book, which will have the same
title: "The Ebullient Phoenix," is written and finished; it only remains to have it passed by the censor and to be printed.
In his foreword to Book III Abune Kidane-Mariam Teklehaimanot wrote that "the manuscript of this book was finished in time
to commemorate the one hundred and fiftieth anniversary of St.
Justin de Jacobis' arrival in Adwa." And so it was as one of the
events in the Eparchy of Adigrat commemorating this anniversary.
Our own gathering here today is likewise in commemoration
of that saintly Lazarist and his companions. In their own lifetimes
they could not have fully evaluated the historical relevance and significance of their apostolic fidelity under great trials. Only in
retrospect can apostolic fidelity be fully appreciated. May our own
reflections on the significance of their steadfast fidelity under trial inspire us to do likewise and with the renewed hope that with
the blessing of the Good Lord, the Lord of the harvest, it will bear
an abundant harvest in future decades.
Kevin O'MAIIONEY, M. Afr.
Major Seminary Adigrat
1 February 1990
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THE POOR AS THE STARTING POINT FOR
VINCENTIAN STUDIES: A LIBERATION
HERMENEUTIC
Several years ago at a gathering of the visitors, Bishop Chaves,
a confrere, suggested that the Congregation of the Mission adopt
the theology of liberation as its theology (1). The idea was heavily
criticized (perhaps correctly?) and soon forgotten.
I have no wish to return to the bishop's proposal. Still, I think
that liberation theology has something to offer the Congregation
of the Mission. Some confreres in the third world have already
recognized the congruence between a community dedicated to the
poor and a theology rooted in the life of the poor. They have begun
to reflect theologically from their experience of evangelizing the
poor.
Rarely, however, has the theology of liberation been applied
to Vincentian studies (2). That is what I seek to do in these pages.
It seems to me that the liberation method offers a new hermeneutic for Vincentian studies and thus provides a new insight into the
founder's charism and its historical manifestations.
Liberation theology is not so much a new content as much as
it is a method for doing theology from the perspective of the poor (3).
What I have tried to do here is adapt some of the work being done
by liberation theologians in the areas of bible studies and theological method and apply it to Vincentian studies. Obviously in a short
article all of the intricacies of the method or its application cannot be dealt with. Nonetheless, some of the directions pointed out
here might be more fully developed elsewhere.

1. WHAT ARE 1'11E TASKS OF VINCENTIAN STUDIES
The term Vincentian studies means different things to different people. Perhaps the strongest tendency has been to make this
a study of the past. Historical research is undertaken and presented by the experts. We receive the fruits of these studies in conferences, articles and books. Although this approach to Vincentian
(1) Jose Chaves, "La Evangelizaci6n Hoy," CLAPVI No. 38 (1983), p. 25.
(2) Some of the recent work by .Jose Ibanez has taken a few small steps
in this direction . CF. "La vuelta al Espiritu de la Compania de las IIijas
de la Caridad," in Don del Amor de Dios a la Iglesia y a los Pobres (Salamanca:
CEME, 1984), p. 125 ff.
(3) Juan Luis Segundo , Liberacion de la Teologia, Buenos Aires: C.
Lohle, 1974); Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation (N.Y.: Orhis, 1983),
p. 15.
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studies is certainly necessary, it is a rather truncated notion at best.
It reduces Vincentian studies to a type of information service.
Heritage studies need to have a much broader meaning. It is not
just the study of the Vincentian past, but rather a dialogue between
the past and the present. I prefer to see it as an attempt to understand
St. Vincent's charism as it was lived and is lived today (4).
Rather than simply providing information about the past, Vincentian studies has a more improtant task of helping people make
sense out of and articulate their own experience of following Jesus, the evangelizer of the poor. Pastoral experience, spiritual life
and community need to be included in the process of reflection.
It is important to look at Vincent's experience, but it is just as important, if not more so, to reflect on our own encounter with Jesus, the evangelizer of the poor. In other words, the whole community has a stake in Vincentian studies.
In the following pages I would like to outline some of the ways
that a liberation method can assist in the realization of the tasks
of Vincentian studies.

II. TOWARDS A LIBERATION HERME NEUTIC
A. The primacy of praxis
Gustavo Gutierrez has pointed out that praxis is the first step
in liberation theology (5). Reflection is the second step and always
leads hack to a renewed praxis (6). For Vincentian studies this
means that we do not begin with studies of St. Vincent, but rather
with the service of the poor. Scholarship and reflection are the second step that helps us understand this experience of service. The
two, however, are not separate. Praxis keeps theory from being fantasy and theory prevents praxis from becoming chaos.
In a short article like this one we cannot develop all of the
philosophical.justifications for a turn towards praxis. Other, more
competent authors have done that (7). 1 would prefer to describe
some of the implications for Vincentian studies.
(4) See for example: J.C. Futrell, "Discovering the Founder's Charism,"
The Way Supplement (Fall 1971), pp. 62-70; P. Molinari, "Renewal of the
Religious Life according to the Founder's Spirit," Review for Religious (1968),
pp. 796-805; J. Lozano, "Founder and Community: Inspiration and Charism,"
Review for Religious (1978), pp. 214-236.
(5) Gutierrez, A Theology of Liberation, pp. 6-11.

(6) Segundo, Liberacion de la Teologia, pp. 11-46; J. Holland & P. Hen-

riot, Social Analysis: Linking Faith and Justice (N.Y.: Orbis, 1983), pp. 7-13.
(7) D. Lane, Foundations for a Social Theology (N.Y.: Paulist, 1984); M.
Lamb, Solidarity ivitlr Victims: Toward a Theology of Social Transformation (N.Y.: Crossroads, 1982); R. Chopp, The Praxis of Suffering (N.Y.: Orbis, 1986).
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A liberation hermeneutic for Vincentian studies begins with
a commitment to the poor. In a world where the poor suffer the
first response is not study or theology. The primary step is a liberating action or service. Action is liberating to the extent that it transforms the situation of suffering or moves to change the social, economic or political structures of oppression. Vincentian studies begins with the following of Jesus, the evangelizer of the poor. It is
a following that strives to realize the kingdom of God with the poor,
in the real situations of life.
Liberating action is not mindless activity. There has to be a
close relationship between action and reflection. The Gospel, the
broader Christian tradition and the Vincentian heritage shed their
light on praxis. In the process, the reflection should contribute to
deeper, clearer commitment to the poor. In turn, the service of the
poor should lead to a new way of understanding and interpreting
the tradition, both Vincentian and Christian.
In short, the turn towards praxis means that we begin to undestand St. Vincent's vision, his charism and his spirituality when
we begin with the service of the poor. It is in the actual service of
the poor that we best encounter the God of the poor. Scholarship
helps us reflect on that experience.
B. A new subject
The recognized subjects, or those who do Vincentian studies,
have been the experts. Historians, professional theologians and students of spirituality have been the principal voices in the field of
Vincentian studies.
A liberation hermeneutic accepts the need for Vincentian experts. But those experts have to be in dialogue with others who have
lived the experience of the Vincentian charism. Sisters, confreres
and lay people who share the charism also have something valuable to offer Vincentian studies. They have lived the spirit of St. Vincent and are capable of reflecting on that experience. Vincentian
studies has to open itself to the voices of all those people (8).
Another voice that needs to be heard is the voice of the poor.
Who can express better what it means to follow Jesus, the cvangelizer of the poor than the poor themselves? This is not to say that
they can speak a learned discourse on all aspects of Vincentian
heritage. They may not even know St. Vincent's name. Still, more
than anyone else they can point us in the right direction. They show
us -where Jesus and Vincent would be today.
This schema follows closely Boff's framework for a liberation
(8) Some of the interventions at the Vincentian Weeks in Salamanca
have begun to do this.
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theology which has three supporting columns: the experts, the
pastoral agents and the poor themselves (9). Applied to Vincentian
studies this would mean that these three groups have to dialogue
and reflect together on the Vincentian experience. Isolated individuals do not do Vincentian studies according to this view. Only those
who sincerely pay attention to the other two groups can produce
a valid reflection that is truly Vincentian.
C. From the perspective of the poor
What distinguishes a liberation hermeneutic for Vincentian
studies from other points of view is its perspective from the situation of the poor. The poor are the starting point and provide the
unique insight into St. Vincent's charism (10). The world of the poor,
the disempowered and the marginalized becomes the locus for doing Vincentian studies.
Vincentian studies have traditionally been done from the archives or the world of academia. The point of view has quite often
reflected the vision of those who populate that world. The result
has frequently been Vincentian studies that forget the poor or explain away their presence at the heart of the Vincentian vocation.
Perhaps the constant question over the past twenty years, Who
are the poor?, indicates the perspective from which Vincentian
studies have most often been doen. The poor never have to ask that
question, nor do those who share life and ministry with them.
A liberation hermeneutic in Vincentian studies takes very seriously the claim that it makes a difference where you begin your
reflection. It chooses to begin from the underside of our society.
It takes into account the misery and the pain of so many people
on the margins (11). It tries to listen to those who suffer and take
that into account in any reflection on our tradition, past or present.
In some sense it is saying that it is extremely difficult to understand following Jesus, the evangelizer of the poor, either Vincent's
experience or our own, from outside the world of the poor. That
following means being with him amongst the poor (12).
We are not talking here about a simple, physical presence.
(9) L. Boff & C. Boff, Como pacer Teologla de la Liberacidn, (Bogota:
Paulinas, 1986), pp. 19-25.
(10) 1 do not mean to exclude other theologies of liberation which take
into account the perspective of women, blacks and other oppressed groups.
(11) L. Boff, La Fe en la Peri feria del Mundo: el C'aminar de la lglesia
con los Oprimidos (Santander: Sal Terrae, 1980); M. McCullagh, "The World
of the Disempowered as a Milieu of Evangelization", Colloque No. 19 (1989),
pp. 32-45.

(12) Jon Sobrino, Cristologia desde America Latina (Mexico: CRT, 1977),
p. 311; J. Sobrino, Resurreccion de la Verdadera lglesia (Santander: SA1 Tcrrae, 1981), p. 344.

143

Rather what is called for is a solidarity with the poor in their struggle for liberation. It means a style of accompanying those on the
margins in their struggles in such a way that those struggles become my own.
Every confrere or sister does not have the opportunity to live
and work among the poor. Nonetheless, some contact must be maintained or we risk losing the unique perspective of the poor. The
relationship can happen in any number of ways: weekends, summers, sabaticals, etc. The crucial element here is that the interaction be such that the world of the poor becomes part of my own
life. Even when our particular ministry means a certain physical
separation, the concerns of the poor, their attitudes and their perspectives have to become my own.
D. A hermeneutic of suspicion
Few would claim today that there is such a thing as purely objective social science (13). Critical Theory has called our attention
to the fact that all knowledge and every interpretation begins with
a bias. Even a supposed objective list of facts has a perspective because certain facts are chosen over others. Even those who claim
not to take sides are taking sides because they allow the status quo
to continue.
A liberation hermeneutic is one of suspicion with regard to
claims of objectivity. It calls for an examination of hidden biases
and a recognition of presuppositions. This is especially crucial for
Vincentian studies. Most of us come from the first world, middle
class experience. Like it or not, we carry many attitudes and perspectives that come from that experience. Hidden presuppositions
enter into our understanding of the Vincentian charism. At times
they cause us to forget the poor. They legitimate attitudes, pastoral activities and lifestyles that have nothing to do with following
Jesus, the evangelizer of the poor.
A liberation interpretation makes no claims to objectivity. It
recognizes that its commitment is to the poor. It examines its own
commitment in a critical way so that its praxis can be truly liberating. It seeks to reflect on praxis in such away that the following
of Jesus the evangelizer of the poor not be impeded.
E. A hermeneutic of recovery
A hermeneutic of doubt has to be balanced with a hermeneutic of recovery. It is not enough to point out our underlying suppositions. A more positive element has to be added.
( 13) A Lamb , Solidarity with Victims , pp. 30-44.
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The first thing that needs to be recovered in Vincentian studies
is the voice of the poor. Metz speaks about the memory of suffering (14). This means letting the victims of history enter the process
of interpreting. Their presence questions any understandings of
Vincentian life that avoid the poor. The recovery or memory of those
who suffer keeps Vincentian studies from falling into fantasy.
A second thing that needs to be recovered are those aspects
of the Christian tradition and Vincentian heritage that illumine the
struggle of the poor and Vincentian praxis. At the same time a dialogue must be established between the tradition and the present
situation so that the meaning of the tradition in the light of present
reality can be brought fourth. New aspects, or old elements that
have been forgotten, which clarify the following of Jesus, the evangelizer of the poor can be highlighted (15). This process of reflection united to praxis among the poor enables Vincentian studies
to have a relevant place in the lives of the members of the Double
Family because it retrieves what is still valuable in the tradition.
Thus Vincentian studies become more than a presentation of old
texts or esoteric studies with little relationship to Vincentian life
and ministry. It becomes a way of illuminating that life.

CONCLUSION
A liberation hermeneutic is not the only way of doing Vincentian studies. It can be an especially helpful manner of looking at
our charism in the present moment and throwing light on the past.
Its methodology opens the field to the whole community and calls
for solidarity with the poor. Since liberation theology has so rarely been applied to Vincentian studies it is difficult to judge if the
results of its reflection can be fruitful. The proof of its value remain in the praxis. Whether or not liberation methodology gains
acceptance by the confreres and Daughters remains to be seen. Because of some of the advantages pointed out in this article hopefully that will be the case.
John P. PRAGER, C.M.

(14) J. Metz, Faith in History and Society (N.Y.: Cross-roads, 1980),
pp. 88-115.

(15) Lamb, Solidarity with Victims, pp. 139-141.
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VITA CONGREGATIONIS

Provincia Portuguesa : Entrevista com o Superior Gera]
Tinha programado fazer algumas perguntas an Pe. Richard
McCullen a quando da sua paragern em Lisboa, no regresso
da visita a Familia Vicentina de Mocambique. 0 tempo nao
o permitiu. Mas ele acedeu em levar consigo as perguntas e
enviar a resposta para o nosso Boletim.

Pe. Bouga : V. Rev.cia acaba de visitar os Filhos e Filhas de Sdo
Vicente de Paulo, ern Mocambique. Qual a impressao mais marcante
com que ficou desta visita?
Superior Geral: Durante os meus 6 primeiros anos como Superior Gera], pude visitar todas as Provincias, coin excepcao das dual
Vice-Provincias da Etiopia e de Mocambique. No inicio do meu
Segundo mandato, manifestei o desejo de visitar estas duas ViceProvincias. Foi em novembro de 1988 que visitei a Etiopia. Quanto
a Mocambique, julgou-se mais prudente que cu retardasse a visita
cm razao das dificuldades da situagdo politica. Por isso cla so aconteceu em junho de 1990.
A visita foi bem preparada pelo Padre Luciano Costa Ferreira
e pude visitar quase todas as localidades em que trabalham os
Padres e as Irmas. Nao me foi possivel visitar a Casa de Johannesburg nem a Comunidade das Filhas da Caridadc em Namaacha, por
causa de alguns perigos.
A primeira impressao que experimentei em Mocambique foi
a pobreza de tantas pessoas. o que se pode ver sobretudo nas cidades. Milhares de pessoas deixaram o campo, por causa do perigo
que existe em viver at, e se rcunem nas cidades. Assim, uma cidade
como Maputo esta cercada de milharcs de miscraveis palhotas para
alojar os pobres que, na major partc, podem set- considerados como
refugiados no scu proprio pals. Eu me perguntava sem cessar:
o Como estas pessoas podem subsistir?»
PB: Conhecendo , agora , ntelhor o conlexto ,daquele Pais e do
seu povo (guerra prolongada, inseguran(7a , fume , rninrero mnuito
grande de deslocados e grande sofrimento), parece-lhe que os Padres
e Irmas Vicentinas podem ai realizar bem a sua missdo, segundo
as caracteristicas proprias do nossso carisma e do nosso espirito?
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SG: Vendo que ha milhares de pobres em Mocambique, podese pensar imediatamente que a um pals onde Sao Vicente e Santa
Luisa se sentiriam a vontade . Para qualquer observador, esta claro
que as pessoas tern necessidade de ajuda material e , mais ainda,
de assistencia espiritual. Levando em costa que a filosofia marxista
se impos ao povo nester 15 ultirnos anos, mais ou menos, e dificil
imaginar quanto as pessoas foram marcadas por esta experiencia,
e particularmente a jovem geracao. Ao mesmo tempo, a luz da fe
nao se apagou, c disseram-mc durante minha visita quc a Igreja,
como um pequeno grao de mostarda, cresceu. A1em disso, o facto
de a Hierarquia ter exercido nestes t ltimos meses uma especie de
mediacao entre os dois grupos politicos opostos mostra claramente
que o prestigio da Igreja aumentou . Talvez possamos dizer: ha uma
fome, nao somente fome de pao, mas desta alimentacao espiritual
quc tern o cora4ao dc cada pessoa, nascida neste mundo, tao provado por uma forma ou por outra.
A Igreja de Mocambique deve muito a Congregacao da Missao
pela Iorma4ao de padres mocambicanos nos anon que precederam
1975. Senti o coracao se fechar de tristeza quando vi o Seminario
de Maputo, onde os nossos trahalharam. E minha esperan4a que,
no Iuturo, a Congregacao assumira novamente este ministerio que
era tao carp ao cora4ao de Sao Vicente.
PB: Paraquilo que pode perceber, apes o contaclo mantido cons
a populacao e coat as corrnmidades crislds nos lugares por onde passou, coma apreciaria o testemtntho de evangelizacdo e de servico
dos pobres que os nossos Padres e lrmds ddo hoje ent Mocambique?
SG: Ficou muito claro para mim que o trabalho realizado pelos
nossos Padres, nossos Irmaos e nossas Irmas em Mocambique e
rnuito apreciado pelas pessoas que os conhecem . Fiquei muito
impressionado corn a decisao que os Coirmaos de Mocambique
tomaram, ha alguns anos, de permanecer nos lugares que estavam
mais abandonados ou negligenciados. Em todas as paroquias quc
visitei pareceu-me claramente que os Coirmaos trabalham corn c
entre os pobres.
Pude perceber que o acolhimento que me faziam era a
expressao do reconhecimento que os fiefs destas paroquias pobres
sentem por tudo o que fazem os Padres e as irmas por eles ha mais
de 15 anos. Servindo-os. nossos Coirmaos, como tambem nossas
lrmas, se entregam generosamentc corn riscos consideraveis para
Iles mesmos . A Divina Providencia vela sobrc eles, e dcixei Mocambique corn a certeza de que a obra de evangelizacao e do servico
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dos pobres realizadt helm 2 Comunid Rir, Lie Sao Vicente deve agracfar euurmemente :r Sat Vicente e Saida Luisa.
PB: Quais as necessidades mais urgentes que notou na ViceProvincia dos Padres e na Provincia das Irmas, no sentido de garantirem o seu futuro e o seu servido aos pobres e a Igreja?
SG: As necessidades mais urgentes da Vice-Provincia dos
Coirmaos e da Provincia das Irmas sao as voca46es, particularmente
as voca46es mo4ambicanas. A preocupa4ao das duas Comunidades
deve ser de recrutar voca46es mo4ambicanas, nao necessariarnente
ern grande numero, pois, nos o sabemos hem, Sao Vicente jamais
se preocupou em desenvolver suas comunidades em numero, antes,
em ter um pequeno numero de membros profundamente doados
a Deus e ao servi4o dos pobres. Talvez a necessidade mais urgente,
para os Padres, os Irmas e as Irmas, a que tenhamos voca46es verdadeiramente bern formadas para a vida de comunidade e para Lima
villa de «servi4o» segundo o espirito de Sao Vicente e de Santa
Luisa. A tarefa de formar voca46es mo4ambicanas e excelente.
Penso qne esta deve ser a prioridade para as nossas duas Comunidades, pois, se a formacao de voca4oes mo4ambicanas nao for bern
feita, os pobres nao serao bern servidos no futuro e podera surgir
a desuniao como o elemento mais destruidor do crescimento de suas
Comun idades.
PB: A partir da experiencia vivida cons esta visita, gostaria de
dizer alguma palavra especial aos Con Trades e Irmas que trabulham
em Mocambique?

a9E,VSAGI ,%i
SG: Aos Padres, Irmaos e Irmas que trahalham em Mo4ainhique, gostaria de direr:
"Eu vos saudo, vos admiro, vos agradeco e vos encorajo a continuar o trabalho que fazeis. Num pals onde milharcs de pessoas clamam forternente pedindo socorro material e espiritual, tem-se a tentacao de se deixar dcsanirnar diante da
amplidao das urgencias. A todos vos, gostaria de direr:
'Contentai-vos em fazer um pouco: elaborai corn cuidado vossos Projectos Provinciais e Comunitarios. 0 merito Lie tail
projectos a que eles escolham urn sector de pobreza que pode
ser servido segundo nossas forcas e nossos recursos. Se procuramos fazer muito, acabamos por fazer muito pouco. Os
Projectos Provinciais c Comunitarios devem ser elahorados
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com cuidado e revisados de tempos a tempos'. Eu diria aqueles que trabalham em Mocambique o que Sao Vicente disse
muitas vezes aos Coirmaos e as Irmas: 'Sede prudentes
quanto ao que concerne a vossa sat de'. Para utilizar uma
expressao inglesa: um cao vivo vale mais que um Ieao morto."
PR: E que palavra tem a diner as Pruvincias que tent apoiado
e apoiam o trabalho missionario naquele Pais on aos membros da
Familia Vicentina que id 14 trabalharamr?
SG: Aos Coirmaos a as Irmas de Portugal, em particular, e a
outran pessoas que, de maneiras diferentes, sustentam nossa Missao
em Mocambique, eu apresento meus agradecimentos. A ajuda financeira que dais e muito apreciada num pals que tem uma taxa de
inflacao muito elevada. Continuai, em vossas oracoes, a recomendar nossas duas Comunidades de Mocambique a hondade e a misericordia de Deus. Aos Padres, Irmaos e Irmas que trabalharam em
Mocambique e que depois voltaram a Portugal, apresento meu
reconhecimento pelo trabalho que fizeram construindo o Reino de
Deus em Mocambique. Gostaria de assegurar-lhes que o seu trabalho nao foi perdido, que uma nova Fenix brota das cinzas. Pelo
que fizestes e pelo que os Confrades e as Irmas fazem hoje em
Mocambique, eu digo corn Sao Vicente: " Deus seja bendito para
sempre!"
Roma, 18 de julho de 1990
(Boletim Informativo, N° 3, 1990)

CEVIM: Encuentro de Visitadores de Europa
Del 9 at 14 de abril tuvo lugar en Graz, Austria, el segundo
encuentro de Visitadores de Europa. De todos los paises fuimos
Ilegando a la casa Provincial de Austria, acogidos con una amabilidad extraordinaria por pane del Visitador, P. Josef Herget, y demas
cohermanos de fa casa. Todo en esta casa se nos hizo agradable:
la acogida, la amabilidad, las habitaciones, la comida, la misma Ciudad. La Provincia de Austria se volco para hacernos la estancia placentera. Una Provincia pequeria, pero con vida y dinamismo, Como
lo demuestra ese grupo de jovenes que muy pronto van a recibir
las ordenes sagradas.
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Los temas de discusion y de dialogo que estaban previstos en
cl orden del dia para este Encuentro de Visitadores no eran muy
importantes ni provocaron un dialogo apasionante. Ternas comp
la tormacion de los nuestros, el problema de los musulinanes en
los paises europeos y el Reglarnento con el clue funcionara esta Conferencia de Visitadores de Europa, y otros parecidos, no entusiasmaron a los Visitadores v sus acompanantes. Quizas es Lino de los
defectos de estos encuentros, clue los dialogos no provocan entusiasmo, ni quizas esten bien preparados. Se neccsitarian temas do
discusion mas interesantes N. dialogos en los que todos nos comprometamos mas.
Sin embargo , algo nos provoco el entusiasmo y nos suscito la
emocion. Fue la visita a dos provincias que acaban de recobrar la
lihcrtad v viven fuertes tensiones nacionalistas. Se trata de Yui?_oslavia y de Checoslovaquia.
El jueves, dia 1 I de abril, desde Graz, en autobirs, nos dirigimos hacia la frontera de Eslovenia, cuya capital es Lubiana, en
donde esta situada la Casa Provincial y el Estudiantado de la provincia de Yugoslavia. Henros de partir de que esta nacion esta cony
puesta por seis reptiblicas, cinco etnias diferentes, cuatro religiones v cuatro o cinco lenguas distintas v un Estado que se desintegra a ojos vistas. La Congregacion esta implantada fundamentalmente en Eslovenia v algo en Croacia, en el Norte de Yugoslavia.
Nuestra primera parada Iue para realizar una concclebracion en
Cclje, una Ciudad importante, en donde los Padres tienen una lglesia que constituve la fundacion primigenia, en 1852, que dio origen a las cuatro Provincias del entorno: Austria, Yugoslavia, Hungria y Checoslovaquia. Es la Casa madre de estas cuatro Provincias. El grupo de nueve estudiantes formo un Coro que nos armonizo la Eucaristia con cantos religiosos de la tierra v a continuacion nos sirvio un esplendido refrigerio.
En Luhiana pudimos comprohar los esfuerzos de la Provincia,
durante los ultimos anos . por adquirir y reformar un inmueble para
Casa Provincial y Estudiantado. La antigua casa de la connuridad
Ies tue expropiada y esperan que, en los proximos rneses , les sea
dcvuelta en virtud de una lev que esta aprobandose en el Parlamento
de Eslovenia . Una visita al Arzobispo de Lubiana , que nos recibio
con toda cordialidad v nos hablo de los problemas politicos N. religiosos por los que esta pasando is nacion , y una visita a la Catedral,
puso el punto final a nucstra estancia en esa Ciudad. Por la tarde,
camino hacia Graz, en un valle rodeado de montanas nevadas, en
un marco incomparable , los estudiantes nos tenian preparado un
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Pic-IInic, que duro pasta las nue%e dc Ia noche. Un cafe turco al final
nu Iacilito Cl sumo de esa nochc.
La Provincia de Eslovenia, como ellos la quieren liamar, es
joven, dinamica, con futuro. He visto ilusion y entusiasmo en todo.
El Visitador, P. Anton Stres, que es profesor de Teologia en la Facultad de Lubiana, es un hombre joven y bien preparado que trata de
impulsar hacia adelante esta Provincia. Todos quedamos encantados de su acogida.
El sabado, desde Viena, nos dirigimos, muy temprano, hacia
Eslovaquia. En un pueblecito muy cerca de la frontera, en Cunovo,
nos encontramos una Casa parroquial Ilena do novicios de la Congregacion. Once en total. La casa es hastante pequena N. tienen que
dormir en literas. El cur a parroco es on sacerdote de la Congregacion que al mismo tiempo ejerce de Director del Seminario Interno.
La lglesia es pequenita v. alli realizamos la concelebracion. Los fieles
acudieron en gran n6mero y cantaron admirablemente en toda la
Eucaristia. Alli se habian concentrado numerosos misioneros do
la Provincia, algunos viejos luchadores en la carcel y en trabajos
forzados, para acompanarnos en este acontecirniento importante
para ellos. Una comida en la casa del pueblo v una visita en Batislava al Estudiantado. Cuatro estudiantes de Teologia en una casa
pequenisima con los minimos y pobres servicios para vivir. Siguen
los cursos en el Seminario de Bratislava, que visitamos , y lo mismo
que la Catedral y otros lugares de la ciudad. Pudimos contemplar
tambien cl lugar en donde piensan construir la Casa Provincial, un
Centro de Pastoral N. una Iglesia dedicada a San Vicente de Paul.
Visitamos el Postulantado de las Hijas de la Caridad, en Pezinoh,
una Residencia do Ancianos, en donde son atendidos algunos de
los Padres Mavores de la Provincia. Nos esperaba al Visitadora y
ella nos relat6 en pocas palabras la situaci6n de la Provincia: unas
640 Hermanas , 8 seminaristas v unas 10 postulantes , que nos armonizaron el refrigerio con cantos regionales y con su alegria.
Es impresionante poder comprobar la vida de este pequena Provincia. Tiene en este momento mas miembros que cuando irrumpici cl comunismo. Ha crecido en la clandestinidad. Viven con suma
austeridad, no tienen casa propia alguna, carecen de infracstructura para las actividadcs mas clementales como es la formaci6n
v, sin embargo, se les vc ilusionados v dispuestos a comenzar a vivir
en comunidad v a emprender sus obras apostolicas en cuanto los
Ohispos Ies dejen a todos libres. En la clandestinidad fueron ordenados como sacerdotes diocesanos porque no podian revelar que
pertenecian a la Congregaci6n de la Misi6n.
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La acogida fue extraordinaria tanto por parte del Visitador,
P. Vincent Zontak, como por los demas miembros de la Provincia.
-Que el Senor los bendiga!
De vuelta a Viena dedicamos la mat ana del Domingo, dia 14,
al turismo vienes v a las 10 de la noche aterrizamos en Madrid.
Jose Manuel Sanchez Mallo, C. M.
(de Hoja Info rntativa , 97 de Salaman; i

Provincia de Barcelona ; r%lisiOu de San Pedro .Sala
Entrevista del Diario La Prensa - ed. del 28 de marzo de 1991
- con Monsenor Jaime Brufau , C. M., Obispo de San Pedro
Sula, acerca do la Santa Mision : El mayor evento rcligioso do
este ano en Ia I)iocesis de San Pedro Sula,

1. -,•Que es la Santa Mision?
Una gran campana masiva de evangelizacion para conocer y
vivir mejor nuestra fe. Esta Santa Mision sera diferente de las tiltimas que se han tenido en Honduras, porquc esta exige mas preparacion, llevamos mas de dos anos en ello, y mucha participacion
de los fieles, especialmente de los seglares. Calculamos que son mas
de 20.000 los seglares que en alguna forma han participado hasta
ahora y seguiran haciendolo.
2. -;Que zonas comprende la Diocesis en donde se Ilevard a cabo
la Santa Mision?
En todas las parroquias de la Diocesis, que comprende los
departamentos de Cortcs, Atlantida e Islas de la Bahia. La Santa
Mision se dara en las cabeceras parroquialcs y tambien en su mayoria de aldeas, y donde sea posible, en todas.
3. -;I.n que /echa se 1levard a cabo?
Formalmente empezara el 4 o 5 de mayo, con la Santa Mision
en La Lima, con cinco semanas de evangelizacion intensiva en la
ciudad, campus v aldeas, para ninos, jovenes, adultos y enfermos.
La Mision quercmos que Ilegue a todos.
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Luego seguiran las demas parroquias de la Diocesis. Estamos
ultirnando el calendario completo. Al tenerlo listo to pondremos
a su disposicion.
4. -;Quienes participaran en la Santa Misidn?,•Vendrdn de otros
paises?
Como dijimos at principio, habra una gran participacion nuestra de sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares, especialmente
de los Catequistas , Delegados de la Palabra y miembros de todas
las asociaciones y movimientos.
Pero el peso formal de la Santa Misidn to Ilevaran los misioneros (sacerdotes, religiosos, y seglares), venidos de Espana y de varias
naciones de America. No llegaran todos at mismo tiempo, sino segun
el calendario de la Misidn . Por todo esperamos que seran mas de
200, la mayor parte sacerdotes.
5. - ; Por que la Santa Misidn en esta epoca?
Sc hacc cn estos meses, de mayo a septiembre, porque en general son los mas favorables para los misioneros.
6.-;Que. resultados espera?
Que todos conozcamos y vivamos at menos un poco mejor nuestra le. Que surjan mas cooperadores de la Iglesia, catequistas, delegados de la Palabra v agentes de Pastoral y que los que ya estan
viniendo a Ia Iglesia, to que hagan con mas amor, si es posible. Tambien esperamos surjan mas comunidades eclesiales en los barrios,
y aldeas, para poder seguir profundizando y viviendo nuestra fe.
7. -;Un mensaje final?
Agradezco la gran colaboracion prestada hasta ahora. Esperamos que esta se acreciente sobre todo con tin entusiasmo total,
y que siga asi hasta la postmisidn.
A todos les pido seguir c intensificar nuestra oracion. Me consta
quc incluso algunos hermanos separados oran por la Santa Misidn.
Cuanto mas debemos hacerlo todos los catolicos. No olvidemos que,
por mas esfuerzos nuestros, la gracia de Dios solo de El viene y
en gran manera se obtiene por oracion.
Que nadie regatee su contribucion personal o con su casa para
la Catequesis o para hospedar a algun misioncro. Ouc la Diocesis
ti i(Li entera se ponga en oracion y en accidn en favor de la Santa
\li^ion.
San Pedro Sula, 25 de marzo de 1991.
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IN MEMORIAM

P. Espenon Gaston
(05.03.1897 - 02.08.1990)
Nous avions esperC que le P. Espenon irait paisiblernent jusqu'a
100 ans. Arrive a Dax apres une periode de Ilechissement a Montolieu, sa sante s'Ctait bien retablie. lI avait retrouve un regain de vitalite, it prenait part a toutes les reunions de la Communaute, it participait gaiement aux conversations y apportant toujours quelque
reflexion spirituelle. Sa relative surdite ne laisait qu'ajouter a l'agrement de son commerce. Mais it fit, it y quelques mois, cette malencontreuse chute qui fut le commencement de ses deboires. Immobilise d'abord a I'hOpital puis dant sa chambre a la maison, it se rendit
compte assez vice qu'il ne s'en releverait pas et qu'il s'en allait vers
son eternite. II men avail pane fort lucidement tors dune visite que
je lui fis it y a quelques semaines. Ainsi que le disait l'evangile que
nous avons lu a la messe de sepulture, le Seigneur Ctait en train de lui
prepares une place et, quand elle Iut prctc, it vint I'v inviter.
M. Espenon est ne au sieclc dernicr en 1897, au mcmc sieclc
que MM. Perboyre, Etienne, Pouget. 11 etait originaire des environs
de Carpentras. De son enfance noun ne savons rien sinon qu'il devait
appartenir a unc famille bourgeoise oir it etait de bun gout de "parlet- pointu" a la maniere parisienne. 11 conserva toute sa vie cette
habitude qui, jointe a de belles manieres et it une legere prcciosite,
I'avaient fait surnommer affectueusement par ses condisciples "Le
Marquis".
II tut mobilise a la guerre 14-18 et participa a la bataille de Verdun. II fut blessc et it Ctait her de ses etats de service. Demobilise
en 1919, it fut influence par un confrere, son compatriote, M. SifIrein Clapier (St Siffrein, Cveque, est le patron de Carpentras): it
dens iicia a enter dans Ia C.M.
Il alla passer deux ans a Marvejols pour raviver et completer
ses etudes secondaires malmenees par la guerre. Il v joua en mcme
temps le role de surveillant, c'cst en tant que jeune Cleve que M.
Contest if) le connut alors et it nous dit dc lui qu'il Ctait " impressionnant
11 tut admis officicllement dans la Conipagnic a Marvejols a
In fin de 1921, a 24 ans. II s'en alla faire son SCminaire Interne ct
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sa philosophic a Paris de 1922 a 1925; puis sa theologie it Dax
de 1925 a 1928. Au tours de cette annee 1928, it tint a passer
le baccalaureat qu'il n'avait pu passer au temps de ses etudes bousculees.
Ordonne pretrc le I juillet 1928 a Dax; it fut envoye a I'automne
en Afrique du Nord d'abord a Alger au grand scminaire de 1928
it 1932, puis ensuite au grand scminaire de Tunis de 1932 a 1961
soit 29 ans. II participa au famcux Congres Eucharistique do 1933
et it cut comme archeveque de Carthage apres Mgr Lemaitre, Ic
venere Pere Charles Gounot, ci-devant supcrieur du scminaire de
Montauban. Apres cos 33 ans d'Afrique du nord, it revint en France
et lut envoye do 1961 a 1964 au scminaire de Montpellier.
11 fit ensuite un bref sejour it St Louis des Frangais de Lisbonne
et fut affecte en 1967 a Montolieu a I'aumonerie des Soeurs agees.
II v resta 22 ans, c'est a dire aussi longtemps qu'il put assurer cc
service.
Il y etait apprecie par les soeurs , me disait la Socur superieure,
car it les visitait et savait les ecouter , portant avec elles lours souffrances et lours peines. Les lettres, qu'a Dax iI recevait , portaient
dc numbreuses signatures, prouvant ainsi I'estimc en laquelle it
grit toms.
Retire a Dax en 1989 it y avait the trouve sa place et it y etait
apprecie. Le supcrieur, M. Dulucq , retenu a Chateau I'Eveque par
son role pastoral et par la grosse chaleur, n'avait pu se trouver a
la sepulture; it ecrivait: "Jc regrette de ne pouvoir accompagner
le cher M. Espenon jusqu'a sa derniere dcmcure (pour m'cxprimer
comme lui). 11 aimait fignoler ses phrases. Il cultivait la courtoisic, forme de charite dont on se dispense parfois en communaute.
11 ne matrisait pas toujours ses impatiences. mais qui pout se vanter d'etre exempt de tout moucheron d'imperfection? II aimait la
Compagnie: j'espcre que parvenu a la demeure du ciel, it prendra
soin de notre recrutement..."
Ainsi done M. Espenon , au cours de sa longue vie, a rempli
d'abord un des services d'Eglise que Saint Vincent estimait au plus
haut point, la formation du clerge, role dans lequel nous continuons
cc qu'a fait Jesus Christ lui-meme, Ic formateur et I'educateur des
apotres. Puis it s'est mis modestement au service des Filles de la
Charite qui, apres une longue vie de devouement, viennent finir
leurs jours a Montolieu : c'ctait , pour lui, une maniere indirecte de
service des pauvres.
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Maintenant, cher M. Espenon, que vous vovez les choses de plus
haut, appuye a I'un des halcons du ciel, considerez nos petits soucis terrestres: aidez vos freres a rester fideles a I'idcal que leur a
propose Saint Vincent; communiquez a des jeunes le feu sacre qui
rtait le votre quand vous etes entre dans la Compagnic.
Le jour de votre mort et le lendemain, deux jeunes m'ont telephone pour avoir une ent revue et parler de leur pro jet d'entrer chez
nous. Que votre priere, cher M. Espenon, les aide a murir ce projet
et a venir apres vous assurer la releve.
Andre SYLVESTRE, C.M.

Fr. George F. Brennan
(03.29.1914 - 1 1.12.1990)
On the day of his ordination, Fr. George gave his mother a beautifully lettered scroll in which he said, "Pray that this human heart
may he Christlike through the years." Perhaps that says more about
George than anything. Iie was Christlike through the years with
St. Vincent as his model.
Like St. Vincent, he was an affable man. Everyone felt comfortable in his presence. Little children loved him. On First Communion Day, George sat with them in the sanctuary around a little
table. The children, and their parents, will never Forget the simplicity and gentleness with which he gave the little ones the first
taste of their spiritual food. Teenagers were attracted to him. At
the wake service, both boys and girls wept openly. One of them said
he used to drive many miles on weekends to hear Fr. George's sermons. Parishioners of all ages found in Fr. George a friend, generous with his time, easy to approach and wise in giving advice. With
the older people, he had a special quality which gave them a sense
of being loved and respected. This was particularly true in time
of sorrow. People came to him for compassion and understanding
when there was a death in the family. Somehow they felt he could
share their sorrow - and he did. He truly tried to be all things to
all people. Somehow he succeeded better than most of' us.
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Fr. George Brennan was a "defender of the faith". He adapted
himself to the changes in the liturgy, but bristled when he read theologians who attacked the orthodoxy of the teaching church. He himself was an brilliant theologian, well read and deeply rooted in the
traditional teaching of the Church. Cardinal Newman was one of
his heroes. Perhaps it was from him that George was quoting when
he said, "the Faith cannot be reduced to a warm glow in the center
of ones heart."
Like St. Vincent, Fr. George cherished his priesthood. In the
scroll to his mother , George said , " My heart was born with priestly
vestments on... and before dream altars I have ofttimes stood ... now.
dear mother , thank God with me that I am what I dreamed." When
sickness made it difficult for him to stand at the altar, he said Mass
sitting on a chair. It must have been painful . But he did not give
up offering daily Mass until he was bedridden . Parishioners have
often remarked about his devotion while saying Mass on weekdays
in the little basement chapel in Sereno.
At George's funeral we were reminded of what St. Vincent
wrote a few days after the death of one of his closest friends: "The
Company would indeed have lost a great deal by his death, were
it not... that we have good rr.ts n to think this servant of God will
be even more rueful in hear en than on earth."
Charles RICE, C.M.

P. Alfonso Maria Donoso
(12.01.1908 - 24.12.1990)
En la Vigilia de la Navidad del Senor v con ese silencio y paz
que le caracterizaron durante toda su Vida, a la edad de 82 anos,
nos ha dejado el P. Alfonso Maria Donoso Rubio. Nacido en Santiago de Chile el 12 de Enero de 1908, hijo de don Pedro Donoso
y de la Sra. Maria O.Rubio, llego de nirio a la Escuela Apostc lira
de los Padres de San Vicente en Santiago. El 21 de Diciembre de
1922 llegaba a la Casa Seminario de Nunoa; admitido al Seminario Interno el 22 de Enero de 1923, hizo el Buen Prop6sito el 23
de Enero de 1924 y sus Santos Votos el 13 de Enero de 1926. Con
dispensa de edad fue ordenado sacerdote el 20 de Septiembre de
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1930. Al momenta de fallecer tenia 67 anus de vucaci6n v 60 anus
de s^crrdocio.
Estudiante brillante, incluso sin concluir sus estudios los superiores lo encargaron de colaborar en la formacion de sus propios
companeros. En el Seminario Menor v Mayor de Nunoa fue profesor de Filosofia, Dogma, Griego, Hebrco Y Latin.
Durante muchos anos siryio como Capellan en las Obras de las
Hijas de la Caridad. Se beneficiaron de sus silenciosos servicios
las casas de Belen, el Colegio Santa Familia, Casa de Dieciocho y
las Monjas Carmelitas de Cristo Rev.
Colaboro tambien en nuestras casas de Valparaiso, Graneros
y la Casa Central aqui en la Alameda. Y por que era un hombre
de estudio N. que gustaba ensenar , por largos anos se descmpeno
como profesor de religion en algunas escuelas publicas en esta ciuclad de Santiago. Talentoso pianista, en sus horas libres descansaba
tocando el piano.
La vida del Padre Donoso fue la concrecion de las cinco virtudes que deben caracterizar la Vida de los vicentinos. Sencillo en
todo; extremadamente humilde; de una mansedumbre v respeto por
el otro que sorprendia; mortificado: vivid con lo esencial, jamas exigio nada para si; y celoso por el anuncio de Jcsucristo a sus hermanos especialmente a los mas pobres de algunas poblaciones de
Santiago donde no solo Ilegaba para alcntarlos sino para dar de
su pobreza.
Hoy, cuando le vemos partir, lo hace - como lo hizo siempre
- casi pidiendonos perdon por las pequcnas molestias que causaria su caminar hacia el Padre del Cielo.
Querido Padre Alfonso, su Provincia - a la que Ud. supo amar
rnas que con palabras con hechos concretos - le (lice adios y Ic
agradece todo el Bien que , como instrumento docil en las manos
de Dios, Ud. nos hizo. Vava a la Mision del Cielo y goce de la presencia de su Senor , quc le espera junto a Maria su Madre Y a San
Vicente.
Pida, Padre , por nosotros delante de Dios.
Victor ROI)RIGUEZ, C.M.
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H° Francisco Martinez Tobar
(02.04.1892-06.12.1990)
Misionero en Ia India desdc 1925 a 1972, dcscanso en el Senor
el dia 6 de diciembre de 1990, a los 98 anos de edad.
Aunque en Anales se publica una interesante rescna biografica de sus 81 anos de vocacion, nuestro Boletin le dedica este
recucrdo como epitafio, sintesis de su Vida.
Todos cuantos le conocimos, tanto en la India como en los
18 anos de su cstancia en la Casa Central de Madrid, coincidirnos
con Jose Luis Martin Descalzo en reconocerlo como SANTO; uno
de los cantos anonimos quc jamas seran canonizados, pero que
en el ciclo figuran como Juan Garcia, Pepe Rodriguez, Francisco
Martinez, Maria Gonzalez o Luisa Perez... Uno de los rnillones que
supieron hacer extraordinariamente Bien las cosas ordinarias
(Razones Para vivir de Jose Luis Martin Dcscalzo, pag. 118).
Yo conoci al H° Martinez en la India, desde 1939 a 1954. Convivi con el en Kattinguia; luego, casi dos anos, en Daringobadi
(1945-1946) y tambien he lido testigo de sus ultimos anos en
Madrid.
La figura que pervive en mis recucrdos es la de un hombre
sencillo, medroso, austero y muy sobrio - debido en parte a sus
frecuentes achaques y dolores de cabeza -. Su alimento casi exclusivo, sobre todo por las noches, lo constituia un vaso de leche
con alguna galleta. A pesar de todo su rendimiento en el trabajo
fue normal. Bajo su supervision se construyeron [as residencias
de Gourogoto, Daringobadi, Russellkonda, y varias capillas y residencias de la primitiva Mision de Cuttack.
Su dulzura en el trato con todos era proverbial . Nadie le oyo
murmurar ni protestar por nada ni contra nadie. El santo rosario formaba partc do su personalidad, lo mismo en Ia India que
en los anos de su jubilation en Madrid.
Sus mavores aventuras - en las "selvas del Ganjaim " - fueron las cacerias de osos y panteras . Entre sus trofeos aparecieron en nuestras Exposiciones Misionales , - lo mismo en Espana
que cn Hispanoamerica - varias pieles de tigres y panteras.
Hasta sus ultimos anos fue monaguillo principal y responsabic de la capilla de la Enfermeria . Sentia hambre de las bendiciones sacerdotales . Uno de sus gcstos caracteristicos, en nuestros
constantes encuentros en Madrid , era juntar las manos -coma los
cristianos de la India - a la altura del pecho, solicitando la bendicion y santiguandose cuando la recibia.
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Coincido con Jose Luis Martin Descalzo en que to mejor del
cielo deben ser sus santos anonimos, los desconocidos, los que
nunca seran canonizados. Y como uno mas... en este grupo de los
"pobres de espfritu", el H° Francisco Martinez Tobar.
Jesus TABOADA, C.M

Pere Henri Fromentin
(12.11.1900-04.02.199 1)
Lorsque Pon m'a demande de dire quelques mots apres I'Evangile, j'ai accepte avec joie, car je connaissais hien mon frere, le Pere
Henri Fromentin. C'etait pour moi un frere, ct plus qu'un frere.
Cest a lui que je dois ma vocation missionnaire. C'est le premier
missionnaire que j'ai rencontre, en 1946, alors que j'avais 16 ans.
11 m'invita a le suivre dans sa chambre, lors d'un de ses passages
a Cuvry. Et depuis, est reste en moi le desir de devenir missionnaire, moi aussi.
Le Pere Henri Fromentin naquit en Normandie, dune famille
chretienne, a PERIERS. II avait une soeur qu'il aima beaucoup; partout ou it alla, sa photo le suivit, it la portait sur lui.
II naquit le 12 novembre 1900. 11 entra Bans la famille de Saint
Vincent le 16 septembre 1922 et fut ordonne pretre le 5 mai 1929.
Peu apres son ordination it partit pour Madagascar, avec deux Confreres, le Pere Deguise, qui est reste son ami jusqu'a la fin, et le
Pere Thomas Zafimasina, pretre malgache venu faire ses etudes en
France.
11 fut place a Farafangana, it y recta jusqu'a sa retraite; retraite
qu'il dut prendre pour raison d'Sge et surtout de sante. Durant plus
de trente ans, it fut responsable de plusieurs districts de brousse;
puffs it fut place a la tote de 1'ecole des catechistes a Farafangana,
it forma des generations de catechistes.
J'ai ete place a mon tour dans le diocese de Farafangana, oil
j'ai pu admirer le Pere Fromentin. Je dis "admirer", car c'etait un
pretre admirable. Lorsqu'on est jeune pretre, quand on a encore
la vie devant soi, on essaie de reperer des pretres que Yon prendrait
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comme modele, comme guide, sans meme le leur dire. Le Pere Fromentin etait l'un de ceux - la. Pourtant , it parlait tres peu de lui. Mais
nous vimes les resultats de son apostolat, des dizaines , peut etre
des trentaines de petites eglises de brousse qu'il construisit. Je ne
sais combien de milliers de gens - surtout de jeunes - it baptisa
durant ses annees d'apostolat en brousse.
Le Pere Dcguise, son ami, avec qui j'ai vecu plusieurs annees,
me parla souvent de lui, de son esprit de sacrifice , de ses tournees
cpuisantes qu'il fit. Tres souvent mal nourri , it souffrait de maux
d'estomac, cela venait pout-ctre de la; mal nourri, mal loge, it souffrait en silence.
Si je devais le definir par un rnot, cc riot serait "FIDELITE".
II etait fidele a tous ses engagements. Il etait celebre par sa fidelite au breviaire . Le Pere Deguise me raconta qu'il le vit rentrer
certains soirs de tournees qu'il await faites a pied, extenue, ayant
mal mange ( souvent lorsque nous faisons des tournees nous revenons sales , couverts de 'ermines); le Pere Fromentin, avant d'aller
a la douche ou de prendre un rafrachissement, voulait d'abord dire
son breviaire; le breviaire avant tout, le breviaire comme tous les
autres exercices de piete auxquels on noun a habitues lors de notre
noviciat . Meme malade , on le voyait le matin a I ' eglise no it etait
avant tout le monde, alors que les autres dormaient encore: meditations, visite au Saint-Sacrernent, Chapelct... Je ne puis maintenant m'imaginer le Pere Fromentin sans me le representer le chapclet a la main . C'est sans doute la qu'iI puisait toute la force dont
it avait besoin. 11 await aussi la reputation do Bien celebrer I'Eucharistie, s'y preparant par une courte meditation et la poursuivant
par une autre mediation en guise d 'action de grace.
II etait fidele, jusqu'au scrupule, a ses saints voeux. La pauvrete du Pere Fromentin etait proverbiale. On le taquinait, on lui
disait qu'iI etait un peu avare, et it repondait avec un sour ire malicieux: "un sou est un sou".
Obeissance aussi , oh! it murmurait souvent , cola faisait partie
de son caractere , de son temperament, mais it obeissait. Quclque
fois, apres avoir murmure, je I'ai vu se rendre aupres de celui qu'iI
croyait avoir peine, pour Iui demande pardon.
Son vocu de chastete: Un jour, sa fidelite faillit lui couter la
vie: it allait en tournee, accompagne d'un de ses catechistes. 11 visita
un village ou it n'y await pas encore de chretiens. A cette epoque,
les gens, pour faire plaisir a ' I'europeen' qui leur rendait visite (ils
ne savaient pas ce qu'etait un pretre ), lui offraient Ic poulet, la nourriture, et, souvent, une femme, une fille. Le Perc Fromentin, avec
une violence assez naturelle, renvoya les gens. Le soir, cependant,
on lui fit porter son repay dans sa petite case. Cc soir-la, le Pere
Fromentin etait malade, une crise de paludisme; it dit: "non, it, rte
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peux pas manger". Son catechiste lui dit : " ntoi, on tie ma presque
rien donne a manger... Tu perntets que je mange la?" - "Oui, hien
stir". Dix minutes plus Lard Ic catechiste etait mort. On avail voulu
empoisonner Ic Pere.
Comme je l'ai dit, it etait d'un naturcl maladil; mais it n'ctait
pas un malade facile. Ni a Madagascar, ni ici. Mais quand Von pense
quc cette maladie venait probablcment de sa vie de privation, quand
on salt que les maux d'estomac influent souvent sur le caractere,
on lui pardonnait sa mauvaisc humeur. Lui-memo , tres souvent, du
moins a Madagascar, lorsqu'il se rendait compte quit s'etait trop
plaint , demandait pardon.
Le Pere Fromentin etait tres jovial, taquin memo. 11 aimait faire
des farces a ses Confreres, et it nail de bon Coeur. II ctait tres delicat daps ses rapports avec ses Confreres. Je me souviens quc lorsque - en 1960, 61 ou 62 - noun arrivames, un bon groupe de missionnaires - nous etions 5 ou 6 -, it v cut une petite tension entre
les nouveaux venus, ICs jeunes que noun etions alors, et les missionnaires deja anciens. Et la, c'etait le Pere Fromentin qui, hahilement , etait venu nous voir , et fraternellement avec beaucoup
d'humour nous grondat. II noun dit: "vos idees sons honnes, mail
noun tie somrnes pas press a les recevoir, vous les exprimez real".
Et it nous donna des conseils fraternels que nous aeons suivis, et
it n'v cut plus de tension.
Voila cc que je voulais dire de celui que je considere comme
mon frere , comme un pere , qui m'a beaucoup aide, a qui je dois
beaucoup.
Pendant que nous prions pour le Pere Fromentin, prions aussi
pour Madagascar. Les t ribus dans lesquelles it a vecu, sont toujours
plus ou moins en guerre Tune contre I'autre. En cc moment, les
combats ont cesse, mais it v a quelques moil, le sang a coule, des
villages ont etc rules. Prions pour tour les missionnaires qui souffrent dans les pays de Mission, que cc soil a Madagascar ou ailleurs, ceux qui ont des doutes et qui se sentent partois decourages.
A Madagascar, quand une personne a a quitter cette terre, elle
fait partie des ancetres, ceux qui sont lies aux saints du ciel. Nous
pouvons considcrer le Pere Fromentin comme faisant partie de cette
foule d ' elus a qui le Seigneur a promis le centuple en cette vie et
surtout Bans I'autre. Amen.
Vincent CARME, C.M.
B.I.T. 127 - Fierier-Mai , 1991
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Pere Jean- Marie Contassot
(10.11.1906-03.01.1991)
"Interroge les anciens, ils ont quelyue chose a te dire", Dcut.
32,7
' Interroge la generation passee, medite sur l'experierce de tes
peres", Job 8,8

Les sermons, homelies, oraisons funebres commengaient autrefois par la citation de textes scripturaires. Ceux que j'ai choisis peuvent sembler mal adaptes. Nous sommes engages dans une spit-ale
de changements et d'innovations. On ne peut revenir au passe! Aussi
bien les lecons que nous donne la vie du cher defunt ne constituent
pas une methode d'apostolat. Elles sont d'ordre general, elles ne
sauraient vieillir.
La vie, ICs debuts de la vic du Pere Contassot nous donncnt
d'abord la lecon et I ' exemple d'une jeunesse studieuse . Jean-Marie
fit de solides etudes. Au temoignage d'un de ses condisciples , it Ctait
doue et applique . Il n'y avait pas alors la course aux diplennes et
peut-titre Taut-il le regretter dans une certainc mesure . Les programmes etaient moins charges, mais les matieres approlondies.
Jean-Marie nous laisse une lecon de vie religieuse. Le noviciat
- Ic Seminaire Interne comme nous disons -, etait une epreuve,
faite pour viriliser, pour exercer a la pratique des vertus difficiIes. Jean-Marie etait Soin de Seminaire, en quelque sortc doyen des
novices, et it secondait avec grand serieux le Directcur du Seminaire. Nos fondateurs etaient severes, trop severes estimerait-on
aujourd'hui. Mais les humiliations qu'ils nous infligeaicnt nous prcparaient a affronter les injustices et les deceptions de la vie, do la
vie tout court et de la vie de Communaute. Et d'ailleurs nos veux
devaient s'ouvrir apres coup, quand nous Ctions devenus capables
de discerner la part de calcul surnaturel et habile dans les apparentes brimades qu'on noun faisait subir.
Jean-Marie nous laisse unc leo on de zele apostulique, d'un rile
caracterise par la disponibilite. Nous savions au depart que noun
serions missionnaires c'est-a-dire charges de missions successives,
variees, que, sauf exception, sous ne pourrions nous installer Bans
un emploi avec avancement programme. Avant fait vocu d'obcissance le Lazariste etait mobile, c'est-a-dire mobilisable tout au long
de sa vie. A cct egard la vie de Jean-Marie fut Cdifiante.
Apres son ordination, Jean-Marie fut d'abord applique a I'enscignement. Les temoignages de ses anciens Cleves ne concordent pas:
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it etait exigeant et severe d'apres les uns. II se laissait (passez-moi
I'expression) chahuter, disent d'autres. Sans doute taut-il distinguer
entre Ie jcune professeur debutant et le professeur experiments qui
reconnait qu'une certaine agitation s'accompagne fort bien d'une
attention soutenue.
Nous ne suivrons pas Jean-Marie dans toutes les stapes de sa
vic missionnaire. De 1954 a 1957 it travailla ici-meme, a Notre-Dame
du Pouv, a la Formation des Freres coadjutcurs.
11 tut vicaire a la paroisse Saint-Louis des Frangais de Lisbonne.
II fut ensuite attache a notre maison de Marseille, aumOnier de jeunes a Cannes. Bon Confrere, it n'arrivait jamais les mains vides
quand it visitait les Confreres des raisons voisines. Bon Confrere,
it 1'stait a un degre eminent. La Compagnic etait sa famille. Et je
rappelle ici que son frere Alix devint Assistant General du Supsrieur General des Lazaristes, qu'il avait une soeur Fillc de la Charite.
La maladie et la vieillesse I'obligerent a se retirer a Dax, ou
it a donne une grande lecon de patience , clouc sur son lit pendant
plus de quah-e ans. 11 connaissait les declarations insistantes de
Mr Vincent:
"J'ai dit bier des fois, et rte puis nr'entpecher de le redire encore
a cette heure, que noun devons estimer que les personne .c a f fligees de maladie duns la Compagnie sont la benediction de la
meme Compagnie et de la raison " (XII. 29).
"le vous supplie, Monsieur(ecrit-il a un superieur), de ne rien
epargner pour faire trailer voire nralade. de faire en sorte que
le ntedecin le voie sous les fours, que ni les remedes ni la nourriture lui nranquent. Oh! que je souhaite que la Compagnu
soil saintement profuse pour cela!Je serais ravi si Pon nie mandait de quelque lieu que quelqu'un de la Compagnie ez'it vendu
les calices pour cela" (1, 531).
La Compagnie a ete profuse porn- Jean-Marie. II a bencficie des
soins constants , maternels, minutieux des Filles de la Charite! Elles
le soignaient comme une mere pcut et Bait Ic faire. Au fait, it n'etait
plus qu ' un enfant clans son berceau.
II est maintenant libere de toute entrave, surement entry au
ciel sans passe par le purgatoire: car it a fait son purgatoire stnterre.
Rene Dt 11 1CO, C.M.
B. I.A. 127 - Foci ici .titan: 1991
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Fr. Jose Gracia Espallargas
(03.24.1933-03.27.1991)
Father Espallargas or Fr. Joe, as he was commonly known, was
a giant in body, soul and mind. He was 6'3" and a big hulk of a
man. He was very pious and spiritual, very scholarly and
independent-minded.
But more than the dozen adjectives that could barely describe
this noble Vincentian, his life and works in the Philippines give us
insight worth remembering. He was born on March 24, 1933, entered the Congregation on November 7, 1950 and was ordained on
May 31, 1958. He died on March 27, 1991.
He was assigned to the Minor Seminary in Valenzuela, Bula.
can, till 1969 when he was transferred to Adamson University as
Dean of the College of Liberal Arts and Sciences and later on as
Treasurer of the University. He became Provincial Procurator of
the Province and Provincial Councillor for several terms.
In all his assignments as professor , treasurer , Dean and Councillor, he showed great zeal and diligence . As a professor, he was
very well- known for his scholarship and knowledge of whatever subject he taught . It is a tribute to his exemplary scholastic teaching
that almost all the writers and leaders ( Provincial Visitors and
Councillors) of the Philippine Province are independent - minded and
immune to manipulations . Many of us can remember his many innovations in the teaching of English and Mathematics at the Minor
Seminary.
His thorough scholarship earned him an M.A. in Linguistics
at the Ateneo de Manila University. His thesis on early Filipino SvIlabary was published by both the Jesuit and Dominican Universities. As a librarian of the House of Manila, he saw to it that the
Vincentian Library was second to none in updated theological,
pastoral and canonical books. He was always on the lookout for
updated hooks which could help in the ministry.
At Adamson University, where he spent many long years as
Dean and as Treasurer of the University, he was very much appreciated as a very good administrator and a scholarly person.
Though he was strict, he always had a very soft heart for the poor.
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It was during his time that the fully covered and parquet tilled
Adamson basketball court was constructed and laid the foundations
for making Adamson University one of the strongest teams, winning the two national championships in both high school and collegiate levels.
He was always eager to look for ways and means to improve
the University services. He encouraged this writer to study the various theology offerings in other Catholic schools, thus preparing
for the setting up of the religious education program (IRED) at the
University. It was one of the greatest moves of his stint as Dean
of the College of Liberals Arts because the Holy See would require
the offering of theology in all Catholic Universities.
Father Espallargas was always concerned with accuracy in the
reporting of money. He was treasurer in the community ( local and
provincial ) and later on in the University. The standards and procedures he recommended are still very valid and useful in all the
houses of the Philippine Province . Some of the younger confreres
relate stories of how he spent hours, sometimes by candle light,
to trace a few pesos that were missing in the books.
In many was, Father Joe was a symbol of the postwar Spanish
Vincentian: inculturated (he knew Tagalog), open-minded, cultured
and US-trained. They came after the war and spent several years in
England and USA for training . It was mostly due to this group of
postwar Spanish confreres that the Philippine Province was placed
on a stable personnel and financial situation . The Province has 69
priests and brothers with many vocations coming up.
It was during the time of the postwar Spaniards that the Philippine Province was set on stable finances which has remained practically the same up to the present. The largest sources of income,
i.e. the Marian Center and Adamson University are traceable to this
period of which Father Espallargas was a part.
Through hard work and sacrifices, the Spanish confreres were
able to save and set the firm foundations for the Filipino province.
During the postwar era, when the Province had practically nothing, except for the small lot at San Marcelino street, the confreres
had to save every extra centavo for the seminary training and
studies of future Vincentians. Many confreres were unable to go
for vacations to Spain (some never did) because of tight finances.
Many of the Filipino Vincentians have fond memories of Father
Joe Espallargas who spent the best years of his life in the Philip166

pines. He also had friends in the United States who studied theology but never went back there. In fact, he used to tell us that he
received letters from the USA for ten years even though he tried
discouraging them. All his friends in the Philippines are actually
friends of all the confreres including seminarians.
"Father Joe, you are one of us because you were our professor, our teacher, our exemplar, our guide and our mentor. But
above all, you are our friend and intercessor in heaven. Good
bye and please pray for the unity of the Philippine Province."
Rolando S. DELAGOZA, C.M.
Manila II u,c Chronicler
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.,. obras referentes a Santa Luisa de Marillac
Notas bibliograf icas tomadas de CLAPVI,
N° 70, pag. 43-46

1. - MARIA DE ECHARRI, de la Institucion Teresiana. Santa Luisa
de Marillac, /undadora con San Vicente de Paid de las flijas de la
Caridad. Editorial "La Milagrosa ", Garcia de Paredes, 45, Madrid,
1943.
Es una pequena obra de divulgacion destinada a las personas
sencillas. Siguiendo sobre todo las biografias que de la Santa escribieron Nieto v Baunard, va presentando la I igura de Luisa. No se
le escapa ninguno de los pasos que ella da en su vida dc ascenso
a Dios y queda clara la colaboracic n de los dos Fundadores. Utiliza Bien los documentos de San Vicente v Santa Luisa. Su estilo
es agradable v con el cumple su objetivo. Bien logrado el capitulo
XIII: "El alma de Luisa de Marillac". Hay en la obra algunas digresiones y cac en varias inexactitudes que la critica actual despeja.
2. - JOSEPH 1. DIRVIN, C.M. Santa Luisa de Marillac, Editorial
CEME, Salamanca.
Es sin Buda el libro mas documentado que existe acerca de
Luisa de Marillac. Esto lo convierte en fuente obligatoria para cualquier trabajo serio sobre el terra. El autor ha dedicado sine afios
a una continua consulta sobre todos los documentos importantes.
La figura central es -evidentemcntc- Santa Luisa, quicn va aparecicndo dentro de un marco historico claro en la lamilia v en la sociedad de la epoca. Muchas Iiguras importantes la rodean, v entre ellas
descuella San Vicente. El v ella, dentro de una amistad profunda
y Ilona de Dios encuentran bellos caminos que cambian la historia
y realizan en el amor una obra de repercusiones seculares. La imagen de Luisa, hasta ahora poco conocida, se rescata plenamente.
El autor logra que el lector asiduo se encarine con la gran santa
del sigio XVII.
Falta serialar mcjor las fechas de los anos dentro de los capitulos para que cl lector no se desoriente Ni mejorar el estilo literario, que a vcces resulta pesado. Pero es un libro importantisimo,
la referencia de citas es muv buena.
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3. - SISTER VINCENT REGNAULT, D.C. Saint Louise de Marillac,
servant of the poor. Tan Books and Publishers, Inc. Rockford, Illinois 61105, 1983. Traduccion Irances hecha por Sor Louise Sullivan, Hija de la Caridad. Titulo original: Louise de Marillac ou la
Passion du Pauvre hier et aujourd'hui.
Sor Regnault , recientemente fallecida , quien fue por muchos
anos la encargada del Archivo de la Casa Madre de las Hijas do la
Caridad, escribio ese pequeno v prccioso volumen que fue publicado
en Paris en 1974. Sus fuentes principales sun: el archivo de la Casa
Madre y la obra de Coste. Su est ilo es concreto : no le sobra una palabra. Hace conocer a la Santa con precision y brevedad. Destaca los
elementos slaves de su vida con verdadero amor. Diriase que escribe
como Hija de la Caridad N. para las Hijas de la Caridad . Utiliza las
Fuentes con maestria y originalidad. Pueden hacerse resaltar ties
capitulos : el cuarto, sobre la amistad do los dos fundadores; el sexto,
sobre el servicio del pobre, y el novcno, sobre la Compania de la Caridad. Scria de descar su traduccion al espanol y su divulgacion.
Como defecto Ic cncontramos que no senala las referencias de
las citas sino muv raramcnte.
4. - SANTA LUISA DE MARILL AC. Correspondencia y escritos. Editorial CEME. Salamanca, 1985.
Todo lo que se ha escrito acerca de Santa Luisa tiene como
fuente v culminaci6n el conjunto de sus cartas y escritos. Por eso
la publicaci6n de esta obra en espatiol abre un camino nuevo para
las Hijas de la Caridad y para todos los movimientos vicentinos.
Se trata de una verdadera mina, obligada c insustituible. La presentacion es esmerada.
Muv acertado el haber puesto aparte, antes de las cartas y escritos, el famoso texto de la LUZ, slave en la vida de la Santa, y unas
palabras de San Vicente acerca dc sus virtudes. Orientadoras las
indicaciones para la ubicacion de los textos, ar5o por ano. Y muy
oportunamente expresivos los dibujos y los mapas. Cada carta
indica su correlacion con la publicaci6n francesa de 1983. Al final
tiene un indice temitico v una coordinaci6n de Paris, CEME y
Castanares. En medio de las cartas y los escritos tiene un arbol
geneal6gico de la familia Marillac.
Esta obra no puede faltar en las casas de las Hijas de la Caridad y de la Congregaci6n de la Misi6n.
5. - CHARPY ELIZABETH, H.C. Contra viento y marea, Luisa de
Marillac. Compania de ]as Hijas de la Caridad.
Esta obra supone en su autora una paciente dedicaci6n, largo
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tiempo de trabajo y mucha mistica. Conoce plenamente a San
Vicente v a Santa Luisa. Nos los presenta en su arduo proceso de
santidad, como lo expresa el titulo del libro.
Su metodo consiste en citar y comparar Ia correspondencia v
escritos de los Fundadores. Pero, en lugar de trascribir -corno
Dirvin- los textos completos, senala solo las lincas mas significativas. Esto hace su estilo atractivo, agil v comprensible. De los libros
que conocemos sobre el tema, ninguno corno este logra acercarnos a Santa Luisa, la figura central, con tanta claridad, profundidad v exactitud. Junto con Dirvin, es libro indispensable para conocer a la Santa. Utilisimo en especial para las Hijas de la Caridad.
La referencia de las citas no deja nada quc descar.
6. ELIZABETH CHARPY, H.C. Un ca»rino de Santidad: Luisa de
Marillac. Compaiiia de las Hijas de la Caridad. Traduccion: Centro
Internacional de Traduccion de la Casa Madre.
Como lo dice en el prologo la Madre Ana Duzan, Superiora
General, cste libro ha sido escrito en especial para las Hermanas
con ocasion del Cuarto Centenario del nacimiento de Santa Luisa.
En el Sor Elizabeth Charpy escoge los pensamientos de Santa Luisa,
expresados en su correspondencia y escritos, a haves de cuatro
temas fundamentales: Oracion, Vida comunitaria, Servicio del
pobre y Maria, Madre de la Compania.
La autora nos da sus observaciones particulares, y de vez en
cuando cita documentos eclesiales relacionados con los temas. Es
un libro muy t1til para prol undizar el conocirnicnto de Santa Luisa.
Debe recomendarse especialmente para los Retiros Espirituales.
De su lectura puede surgir la idea -para los estudiosos- de un trabajo comparativo a fondo del pensamiento de la Santa con cl mensaje actual de la Iglesia.
7. - MARTINIANO LEON RENEDO, C.M. Sirvieuta de lus pobres,
Santa Luisa de Marillac. Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul,
Editorial Caracas. C. A., 1990.
Con ocasion del Cuarto Centenario del nacimiento de Santa
Luisa, el P. Martiniano nos presenta este pequerio libro de divulgacion, en el que se propane describir los rasgos fundamentales
de esta gran Santa. Y lo logra desde el titulo con vision psicologica. El libro es sencillo v arneno, a veces un tanto imaginativo. Pero
quiza por eso es ideal para los quc conocen poco a Santa Luisa,
quc pueden quedar engolosinados para acercarse mas a ella. Nos
prcsenta su vida en tres periodos. con fotos v dibujos bicn escogidos, y nos da la imagen completa. Como el lo dice, se trata dc hacer
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sintesis. Se perciben especialmente las huellas de Calvet v Dirvin .
Muy oportuna esta publicacion, que va hecha con mucho
carit o.
8. LUIGI CHIEROTTI, C.M. Santa Luisa de Marillac(1591 1660), Confondairice delle Figlie delta Caritd di S. Vincenzo de Paoli, " Coopcrazione Vincenziana", Genova, 1990.
Es un opt sculo recien publicado en italiano, que intenta hacer
conoccr a Santa Luisa, su espiritu v sus obras, en el cuarto centenario de su nacimiento. Aparece clara la figura de Luisa y el folleto en general logra su objetivo. Pero, al qucrer abarcar tanto en
un breve resumen de 30 paginas pequenas, se deslizan algunas
irnprecisiones que la critica no ha aclarado. ;Que un Ito le impidio
separarse del marido? (pg. 8). ;,Quc el obispo tic Bellay la dirigio
a San Vicente? (pg. 9). ,La culpabilidad do Juan Luis de Marillac
en cl complot contra Richelieu? (pg. 13). Descripci6n de la entrega
a San Vicente de un nino abandonado? (pg. 19). ;Extrano rechazo
de San Vicente de escribir un papel a Luisa en su agonia? (pg. 29).
Y otras minucias.
El optlsculo es bello y profundo para la juventud a la cual va
destinado. No existe traduccion al espanol.
NOTA:

Se ha difundido ultimamcnie una publicacion con formato de
revista que Ileva por titulo " Las maravillas de la Caridad, Santa
Luisa de Mat-iliac ", con bella portada a color do Santa Luis y con
ochenta v ocho bonitas laminas comentadas , pero que no tiene respaldo de autoridad, in do editorial , ni do autor , ni do fecha.
Los datos en general son verdaderos , excepto que soslava el nacimiento de Luisa como hija natural y calla la existencia del hijo.
,Habra derecho?

Hernando LSCOBAR A., C.M.
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